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	 李明博大統領は就任演説において、国連 PKO と ODA に力を入れると述べ、
国際協力の強化を示唆した。実際に、2012 年には DAC 加盟国の中で ODA 増加
率が 1 位となった。2000 年代後半には、明らかな変化として、外交政策に開発
































South Korea’s International Development and Cooperation 
Policy 
: Continuity and Change in the Process of Evolution 
 
	 South Korea’s former President Lee Myung-bak asserted in his inaugural speech 
that he would actively promote United Nations peacekeeping operations (PKO) and 
official development assistance (ODA). In line with this, the proportional increase of 
South Korea’s ODA in 2012 was the highest among the members of the Development 
Assistance Committee (DAC) of the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD). In the late 2000s, there was a clear change in South Korea’s 
foreign policy, with the establishment of development aid as a part of broader policy. 
This was most clearly symbolised by South Korea’s joining of OECD DAC in 2009. 
The difference between DAC members and emerging donor countries is that the latter 
provide development aid in their own national interests, while the former aim at 
economic growth and development of social welfare in recipient countries. South 
Korea, which has provided development aid since the middle of the 1960s, managed 
this transition and joined DAC through independent reform of its own policies.  
 Previous research on South Korea’s foreign relations has focused on security 
relations with major powers such as the US, Russia, China, and Japan. When relations 
with developing countries have been considered, it has normally been as secondary to 
this main focus. Furthermore, it is possible to explain only part of the changes in 
international development and cooperation from the perspective of the isomorphism 
approach, based on the concepts of emulation, competition, coercion, and learning. 
	 This dissertation demonstrates how South Korea was able to start as a recipient of 
aid, move through being an emerging donor, and become a member country of OECD 
DAC. It focuses on analysing elements of continuity and change in the evolution of 
South Korea’s development aid, and examines the reasons for each. This paper 
investigates the issue in detail through three hypotheses.  
 The first hypothesis is that the main driving force behind the development of South 




president. As policy reform in development aid progressed, conflicts between sections 
of the bureaucracy came into the open, but the agenda for high-level policy change 
was set by the presidents. The second is that there was continuity in the development 
issues considered across administrations. The fundamental reason for the presence of 
continuity in South Korea’s development policy can be summarized as follows. While 
each administration implemented development aid in accordance with its own view of 
the field and in a unique environment, each also took over the same problems that the 
previous administration had faced, and built on previous policies in its responses. The 
third is that international development issues functioned effectively as a tool for 
realizing the kind of state held up in presidential policy. The focus of South Korea’s 
development aid has been moving from “realism”, a focus on South Korea’s 
short-term national interest, to “constructivism”, a pursuit of universal human values.	
Development aid was actively used as a means to achieve the deeply held goal of all 
the administrations, to change the image of South Korea from a simple economic 
power to a globally respected nation; that is, becoming a so-called “developed 
nation”. 
 Based on a thorough analysis, this dissertation provides a new perspective for 
comparative research on South Korea in the fields of foreign policy, development aid 
policy, and development aid practice. 
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外交を広げます。国連平和維持活動（United Nations Peacekeeping 
Operations, PKO ） に 積 極 的 に 参 加 し 、 政 府 開 発 援 助 （ Official 
Development Assistance, ODA）を拡大します。  




大統領が 2008 年 2 月の就任演説にあたって強調した韓国の国際協力へ
の取り組みの強化方針は、日本を含め国際社会から、停滞する開発援助の潮流 2
に一石を投じるものとして広く注目を集めた 3。李大統領が「途上国の代弁者」
と規定したように、外交の枠を広げようとする 4韓国からは、2007 年 1 月に
盧武鉉
ノ ム ヒ ョ ン
政権の外交部部長であった潘基文




実際、韓国は 2009 年 11 月に経済協力開発機構（Organisation for Economic 
Co-operation and Development, OECD）の開発援助委員会（Development Assistance 
                                                      
1 「第 17 代大統領就任演説」2008 年 2 月 25 日、大統領記録館ウェブサイト演説
記録データベース http://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2017 年 8
月 9 日最終アクセス）  
2 『日本経済新聞』「世界の ODA4％減、OECD 調査、緊縮財政が影響」、2013 年 4
月 4 日。  
3 例えば以下を参照。『日本経済新聞』「韓国・李明博大統領、途上国の代弁役を意
識、「開発重視」、北朝鮮にも軟化促す。」2010 年 11 月 9 日；  杉下恒夫「素晴らし
かった李新大統領の就任演説」『ODA ジャーナリストのつぶやき』vol.184、2008
年 3 月。 JICA ウェブサイト  








パ ク ク ネ
大統領の統一外交特別補佐）のインタ
ビューを参照。『東亜日報』「助けられた参戦国に報いたい、KOICA 理事長が語る
「報恩」外交  」2013 年 6 月 24 日。東亜日報日本語版ウェブサイト  




Committee, DAC）に 24 番目の加盟国として承認もされている。DAC は、「先進
国クラブ」と言われる OECD 加盟国の内の主要な政府開発援助供与国が集まっ
て世界の開発課題を話し合い、開発援助の在り方を定める委員会であり、「真の
先進国クラブ」5とも呼ばれる組織である。2017 年現在では OECD 加盟国 35 カ
国の内 29 ヶ国と、欧州連合（EU）の計 30 の代表が DAC に参加している 6が、
それに韓国が参加したことは、かつての被援助国が援助供与国となるに至った
事例として、大きな注目を集めた 7。また、韓国の DAC 加盟は国内メディアで
も大きく取り上げられ、国民的な自負心の象徴とも位置づけられている 8。実際、
韓国は DAC 加盟以降も、国際的な潮流に調和した援助のため制度整備、予算
拡大を積極的に進めている。2012 年には DAC 加盟国の中で ODA 増加率 1 位の
実績を上げている 9。  





                                                      
5 『中央日報』「「韓国も真の先進国クラブ入り」、DAC 加盟が満場一致で決定」2009
年 11 月 26 日。中央日報日本語版ウェブサイト  
http://japanese.joins.com/article/203/123203.html（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
6 2017 年 7 月時点の加盟国は、豪、墺、ベルギー、加、チェコ、デンマーク、フ
ィンランド、仏、独、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、伊、
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月 9 日最終アクセス）  
7 例えば、以下を参照。大野泉「Ohno Report 元気な新興ド。ナー、韓国」『国際
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究所、2011 年 3 月。日本総研ウェブサイト  
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8 『朝鮮日報』「受けた国から与える国に昇った韓国の使命」、2009 年 11 月 25 日。  
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ある。2011 年の ODA 総額規模は DAC 加盟国の 17 位であるが、2015 年まで 16 位
に増額することを宣言した。OECD ウェブサイト	




























新興援助国と呼ばれ、DAC においても 2000 年代からその台頭が議論されるな
                                                      
10 東洋経済日報ウェブサイト  
http://www.toyo-keizai.co.jp/news/general/2013/post_5335.php（2017 年 8 月 9 日最終
アクセス）  
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13 中国の国際協力政策については日本でも多くの先行研究がある。例えば以下を
参照。渡辺紫乃「中国の対外援助外交―国際開発援助レジームにとっての機会と挑

































分断体制下の「安保危機」への対応、1968 年」『国際政治』第 170 号、2012 年 10
月、141-155 頁。  
15 小此木政夫、河英善編『日韓新時代と共生複合ネットワーク』慶應義塾大学出
版会、2012 年；武者小路公秀監修、徐勝、松野周治、夏剛編『東北アジア時代へ











に制度を構築し、いわゆる関税及び貿易に関する一般協定 (General Agreement on 









で従属論的見解を基本的に踏襲したものとなっている 19。  
さらに、日本との国際協力に関する関係に着目した研究では、前述の従属論
的観点を理論的背景として、政策学習として説明がなされてもいる。例えば西




半島』日本国際問題研究所、1994 年。等。  
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北アジア時代への提言―戦争の危機から平和構築へ』平凡社、2003 年、132 頁。  
22 Hans Morgenthau, “A political Theory of Foreign Aid,” American Political Science 




基いて実施されることを検討した研究がある 23。Maizels と Nissanke は米、仏、















                                                      
23 Peter J. Schraeder, Steven W. Hook and Bruce Taylor, “Clarifying the Foreign Aid 
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Politics 50, no. 2[1998]: 294-323. 
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James Levovic H, “National Interests and U.S. Foreign Aid: The Cater and Reagan Years,” 
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Economic Aid under Ronald Reagan and Jimmy Carter” American Journal of Political 
Science 36, no. 1[1992]: 147-167.  
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として認識できると説明する 28。こうした観点から Levovic は被援助国の貧困水
準ないし人権水準に着目し、一人あたりの国民所得が低ければ低いほどより多
くの援助が行われると検証した 29。理想主義に基づいた研究としては他に、貧
困削減 30、人間の基本的ニーズ (Basic Human Needs,BHN)31といった変数に注目
した研究もある。他の研究では日本、米国、カナダを事例として取り上げ、被






ている 34。  
 上記の援助決定論の観点から韓国の開発援助政策を分析した研究としては、以
下のものがある。ソン・ヒョクサン、アン・ソンシク、ホン・ジヨンは 1991





ある。また、ユ・ウンジョは 1992 年から 2008 年までの有償資金協力実績、無
                                                      
28  Michael W. Doyle, “Liveralism and World Politics,” American Political Science 
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32 前掲注 27。  
33 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics. [Cambridge University 
Press, 1999]. 
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Regime 1949-1989. [Princeton University Press, 1993]:3-4. 
35 Hyuk Sang Sohn, Sung Sik Ahn and Ji Young Hong, “What Matters in Determining 
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研究は、Sohn が指摘するように、韓国の ODA 政策の中に特定の目標とそのた














                                                      
36 ユ・ウンジョ「韓国政府開発援助政策の性格に関する実証分析」『世界地域研究
論』韓国世界地域学会、29 集、第 1 号、2011 年、33－59 頁。  
37 キム・ソクウ「韓国 ODA 政策の起源：競争仮説と経験的分析」『東西研究』28
巻、2 号、延世大学校東西問題研究院、2016 年、209-234 頁。  




歴史を明らかにすることに力点が置かれた 39。その後、韓国が DAC 加盟を果た
す中で、研究の蓄積が進んだ。韓国の開発援助が最終的には他の DAC 加盟国














た。例えば、Hong et al.は、対外経済協力基金（Economic Development Cooperation 
Fund, EDCF）と韓国国際協力団 (Korea international Cooperation Agency, KOICA)
が設立されて以降の韓国の援助政策を分析し、韓国が今後 DAC に加盟するた
                                                      
39 例えば、近藤は DAC 加盟以前の新興援助国としての韓国に注目し、限られた資
料の中で現地調査やインタビューを用いて、実施体制や援助政策などを明らかにし
た近藤  久洋「韓国の援助政策」『開発金融研究所報』国際協力銀行、第 35 号、2007
年 10 月、72-108 頁。  
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Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields,” American Sociological 
Review 48. no. 2[1983]: 146-160. 
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Royston Greenwood, Christine Oliver, Roy Suddaby and Kerstin Sahlin [SAGE 
Publications Ltd., 2008]: 49-77. 
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Sociology 33[2007]:449-472. 
43 Sang Tae Kim and Seddon David, “ODA policy and practice: Japan and the Republic of 
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	 第三に、強制は、強力な指導者ないし国連、 IMF、OECD などの国際機関の
提示するガイドラインが、個別国家に同様の政策や規定を選択するように強制





                                                      
44 Min chun Hong, Elijah N. Munyi, Heejin Lee, “South Korea as an Everging Donor: 
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際政治学会学術大会発表論文集』韓国国際政治学会、2010 年、11－27 頁。  
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ン『我が国の対外援助の力量の現状と課題』 ,対外経済政策研究院、2008 年。  
47 タイド・アンタイド援助（ tied, untied aid）：ODA で調達される物資およびサー





2008 年の DAC の Peer Review48の際に指摘された勧告内容を踏まえて、2012 年
の DAC Peer Review に向けた制度改革の必要性について具体的に検証した 49。



















いては、本論文の第 5 章を参照。  
48 OECD/DAC. Development Co-operation of the Republic of Korea: DAC special review. 
[OECD, 2008]. 
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頁；ソン・ヒョクサン「フレイミング理論で考察した国際開発協力の援助効果性と
開発効果性に関する研究」『国際政治論叢』第 53 集、第 1 号、韓国国際政治学会、











の意見）について分析を行い、結論として日本からの学習効果を論じている 53。  
	 以上の同型化論からすると、韓国の開発援助体制は大局的には先進援助国な
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条）、行政府の法案提出（憲法 52 条）、国務総理の任命は国会の同意国務会議（閣
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60 ハム・ソンドク編『韓国の大統領と権力』ナナム、1999 年、18 頁。  
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64 官僚政治モデルに関する議論は以下を参照。Graham Allison T. Essence of Desion: 
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of Foreign Affairs）68と企画財政部（Ministry of Strategy and Finance）69がある。







室と大統領の諮問機関である「持続可能な発展委員会 (Presidential Commission 
on Sustainable Development、PCSD)70」及び「国際開発協力委員会（Committee 
for International Development Cooperation、CIDC） 71」であった。  
 
⑤	開発援助関連の非政府組織（Non-governmental Organization、NGO）  
	 韓国では、NGO の歴史は比較的浅い。言うまでもなく長期にわたった軍事
政権は NGO の存在を認めないか、そうでなくともその行動を強く抑制して
きた。しかし、1990 年代以降、開発 NGO の数は増えはじめ、2000 年代から
は積極的に政策提言を行うようになった。NGO には、他のアクターとは異な
                                                                                                                                                              
67 同上。  











http://pcsd.pa.go.kr （2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
71 国際開発協力委員会とは 2006 年 1 月に国務総理室の下に設置され、開発援助に
関する主要政策を審議、調整する機関である。国務総理が委員長を努め、企画財政
部、外交通商部の長官をはじめ関係部署の長官と民間の専門家によって構成されて
いる。ODA KOREA ウェブサイト  









＜図  1	 韓国の歴代政権別の ODA と GNI の実績＞  
 
出典：ODA 実績は DAC 統計（DAC Statistics on OECD.STAT）と GNI 実績は
（https://data.oecd.org）のデータに基づき筆者作成。  
注１：ODA は支出純額ベース（Net Disbursements）、為替率は、2015 年度米ドル。	
注２：韓国の ODA 実績は、全斗煥政権の 1987 年から始まり、同政権の GNI 実績

















































＜表  1	 韓国の歴代政権の ODA 実績＞  
単位：百万ドル  
	
全斗煥	 盧泰愚	 金泳三	 金大中	 盧武鉉	 李明博	
合計(A+B+C)	 48.38	 372.29	 825.8	 1862.78	 2941.8	 6187.11	
二国間援助（A＋B）	 2.86	 130.09	 489.76	 1137.91	 2079.47	 4534.98	
無償資金協力（A)	 2.86	 87.25	 263.61	 360.78	 1400.75	 2816.31	
有償資金協力（B）	 0	 42.77	 226.13	 777.08	 678.71	 1718.71	
多国間援助（C）	 45.52	 242.2	 336.04	 724.87	 862.33	 1652.13	
出典：DAC 統計（DAC Statistics on OECD.STAT）のデータに基づき筆者作成。 













































                                                      
72 キム・ヒョク「大統領のリーダーシップと政策議題設定様態に関する研究」『韓



















外の援助国、後発 DAC 加盟国がある。韓国に先立つ DAC 加盟は、1999 年のギ
リシャの加盟にまで遡る。その間 10 年以上に渡って、DAC の新規加盟はなか








序章  韓国の開発援助政策への視座  
第１部	 被援助国期  
	 第１章	 被援助国としての韓国：李承晩




第２部	 開発援助政策の発展期  














第３部	 DAC 加盟期  
	 第５章	 DAC 加盟の始動：廬武鉉
ノ ム ヒ ョ ン
政権  




































































有償資金協力を実施する EDCF が、1991 年に無償資金協力を実施する KOICA
が設立された。実施機関の設立に際して参考とされたのが、日本の援助実施機
関、すなわち韓国の EDCF に当たる国際協力銀行（ Japan Bank for International 
Cooperation, JBIC）と、 KOICA に当たる国際協力機構（ Japan International 
Cooperation Agency, JICA）であった。  













寄せられたが、同政権は少数与党を取り込む形で 1996 年に OECD 加盟を批准
したのである。ただし、野党の懸念は翌 1997 年のアジア金融危機という形で的
中し、韓国は国際通貨基金（ International Monetary Fund , IMF）をはじめ国際金
融機関から救済金融基金を受け、厳しい構造調整を迫られることとなる。なお、
OECD 加盟と同時に「DAC 加盟」を果すことはできなかったものの、1997 年か
らの DAC へのオブザーバー参加が可能となった点で韓国の開発援助政策にお
ける大きな一歩ではあった。  

















	 第 5 章では、盧武鉉政権（2003 年～2007 年）を対象に検証を行った。盧武鉉


































































イ ス ン マ ン
政権、朴正煕



































                                                      
73 金星煥「国際開発協力の新しい章を開く釜山総会、100 日前に」『東亜日報』2011











第１項	 李承晩政権の韓米関係の構築  
 
李承晩は、1948 年から 1960 年までの、すなわち政権発足から朝鮮戦争を経
て戦後復興を成し遂げるまでの極めて厳しい時期において、具体的にどのよう
な状況でありいかなる外交政策を展開したのであろうか。  















                                                      
74 コ・フィジュ「第 1 共和国の対外政策」『韓国外交史Ⅱ』韓国政治外交史学会編、
集文堂、1995 年、315 頁。  













委員会（United Nations Temporary Commission on Korea, UNTCOK）による朝鮮
半島の統一政府樹立を試みたものの、南北における総選挙の実施には至らなか
った。1947 年 2 月、38 度線の北側に北朝鮮人民委員会が設置され、1948 年 8
月 15 日、南側では大韓民国政府の樹立が公表され、南北の分断体制が現実とな
った。李承晩政権は西側陣営諸国及び国連総会に代表団を派遣した。その結果、
1948 年 12 月 12 日の国連総会  決議（第 195 号）により、大韓民国は朝鮮半島
における唯一の合法政府として認められるに至った 76。こうしたいわゆる「建
国外交」とあわせて死活的であったのは、外交を通して食料を含む基本消費財
を調達し、また生産施設の基盤を拡充することであった。1948 年 11 月の「韓
米経済及び財産に関する協定」によって韓国は米軍政府から財政権を引き継ぎ、






                                                      














期の開発援助は、「韓国に対する軍事・経済援助に関する決議（1950 年 7 月）」、
「国連朝鮮統一復興委員会（United Nations Commission for the Unification and 
Rehabilitation of Korea, UNCURK）79の設立（1950 年 10 月）」、「国連朝鮮再建
団（United Nations Korea Reconstruction Agency, UNKRA）（1950 年 12 月）」によ
って行われた。  











国からの開発援助獲得に向けた李承晩政権の取り組みは、1954 年 7 月 25 日か
                                                      






80 前掲注 75、159 頁。  
81 韓国と米国の軍事援助及び開発援助に関する条約は、韓米相互防衛条約（1953
年 10 月）、韓国と米国の「経済協定及び財政安定計画に関する合同経済委員会協約」
1953 年 12 月。「韓国経済援助計画に関する韓国政府と国連韓国再建団の協定」（1954




ら 8 月 13 日までの訪米を契機に本格化した。その結果、韓米軍事経済会談を通
じて 2 億 8 千万ドルの開発援助、4 億 2 千万ドルの軍事援助を獲得した。  
 




ら解放された 1945 年から李承晩政権が終わる 1960 年まで、CRIK、UNKRA な
どの国連機関、米国を中心とする援助国から受けた開発援助は約 30 億ドルであ
った 82。米国の援助の内容と特徴を時期別に検討してみよう 83。  







                                                                                                                                                              
意議事録」などがある。  
82 前掲注 75、159 頁。  
83 ここでの筆者の関心は、韓国に対する援助の中身だが、米国側の援助機関の名
称変更が繰り返されてきたため、その全貌を捉えることは容易でない。1961 年に
援 助 実 施 機 関 で あ る 米 国 国 際 開 発 庁 (United States Agency for International 
Development , USAID)が設立されるまで、1950 年代の実施機関は次のように名称を
変えてきた。本稿では米国の援助実施機関の名称を省略し、「米国の援助」との表
現に統一する。米国援助実施機関の変遷は次の通りである。1950 年代の米国の援
助実施機関の機構改革は 1951 年の相互安全保障法によって経済協力庁（Economic 
Cooperation Administration, ECA）が廃止され、1953 年には米国の政権交代に伴い
海外活動庁（Foreign Operation Administration, FOA）に名称が変わっている。そし
て、 1955 年に開発援助の実施機関を国務省の組織として再編し国際協力局
（ International Cooperation Administration, ICA）が設立された。1961 年以降は現在
の USAID が続いている。  
84 この時期の援助は、占領地区救済援助（Government and Relief in Occupied Area, 
GARIOA）と占領地域の経済復興（Economic Rehabilitation in Occupied Area, EROA）
が主に行われ対外精算委員会（Office of the Foreign Liquidation Commissioner, OFLC）
による貸付もあった。  
85 ホン・ソンユ『韓国経済と米国援助』博英社、1961 年、49 頁。  
















あった 90。  









                                                      
87 1946 年に米軍が撤収する際に、保有していた約 116 百万ドルの物資を無償で提
供したこともある。  
88	 戦争中の市民に対する緊急援助を実施していた国連軍韓国民間救済 (United 
Nations Civil Relief in Korea, CRIK)による支援と戦後復興のため国連の主導により
実施されていた国際連合韓国再建団（United Nations Korea Reconstruction Agency, 
UNKRA）によるより長期的な視野からの援助が同時並行的に行われるようになっ
た。なお、CRIK 及び UNKRA は多国間援助ではあったが、資金の 65.7%を米国が
出資し、米国の影響力が強かった。ソ・ナムウォン「韓国に対する外国援助の管理」
『亜細亜研究』第 12 号、高麗大学アジア問題研究所、1963 年、29－35 頁。  
89 民需物資とは、穀物、肥料、ゴム、タイヤー、紙、建築資材など。  































                                                      
91 イ・デグン『解放後 1950 年代の経済：工業化の史的背景研究』三星経済研究所、
2002 年、331−332 頁。  




発展していた。例えば、綿花生産量は、1910 年から 1940 年まで年平均約 3％成
長した 94。産業構造の場合、1931 年には軽工業が全体製造業生産の 68％を占め


















                                                                                                                                                              
93 同上。  
94 Sang chul Suh, Growth and Structural Changes in the Korean Economy, 1910-1940. 
[Council on East Asian Studies, Harvard University, 1978]: 170-171. 
95 Kwang Suk Kim and Roemer Michael, Growth and Structural Transformation, Studies 
in the Modernization of the Republic of Korea: 1945~1975. [Harvard University Press, 
1981]. 
96 同上。  
97 1939 年末の統計によると韓国人が保有している全事業者の資本は約 11％であり、




年、1－100 頁。  
99 朝鮮銀行『朝鮮経済年報』1949 年、6 頁。  





戦争前の実に 42〜44%に当る産業施設が被害を受けた 102。しかし、1953 年の国




















                                                      
101 1953 年基準の被害総額である。国防軍史研究所『韓国戦争被害統計集』1996
年、31-106 頁。  
102 ファン・ビュンジョン『韓国工業経済』高麗大学アジア問題研究所、高麗大学
出版部、1965 年、71 頁。  
103 同上。  
104 前掲注 77、157−158 頁。  


























                                                                                                                                                              










番号：서한철  및  외교전문 -25、1954 年 10 月 12 日。  
108 演説者として登場した李承晩は朝鮮半島からロシアが撤収することを求め、後
日演説をまとめた決議書を外務大臣に渡した。イ・ジョンシク『初代大統領李承晩
の青年時代』東亜日報社、2002 年、54 頁。  
109 李承晩『独立精神』貞洞出版社、1993 年、75-76 頁、143-144 頁。  
























づき、国民を豊かにすると決心した 113。李承晩は 6 年間の受刑期間にも英韓辞
書の執筆やキリスト教の宣教活動を行いながら、米国に対する親近感を高めて
いたと考えられる 114。李承晩の親米認識は独立運動の時期にも一層根強いもの




世大学出版部、2000 年、221-222 頁。  
112 Rovert T. Oliver, Syngman Rhee: The Man Behind the Myth. [Dodd, Mead, 1973]: 8. 




















	 米国の対韓援助を考察するためには、第二次世界大戦後から 1950 年代後半ま
での米国の開発援助政策の変化に注目する必要がある。国際関係史における開











                                                      
115 イ・ホゼ『韓国人の国際政治観：開港後 100 年の外交論争と反省』法文社、1994
年、159-164 頁。  
116 前掲注 115、175 頁。  
117 前掲注、112。  
118 川口融『アメリカの対外援助政策：その理念と政策形成』アジア経済研究所、


















修正案で 17 億ドルであったが、米国の対韓国援助はそのピーク時の 1957 年に
おいても、総額 3 億 8290 ドルに過ぎなかった 125。  
	 李承晩の要請が全て反映されたわけではなかったものの、米国は李承晩政権
                                                      
119 李種元『東アジア冷戦と韓米日関係』東京大学出版会、1996 年、105-126 頁。  
120 李承晩政権の主な経済政策には、4 ヵ年総合計画（1953 年）、韓国経済復興計
画案（1954 年）、韓国経済再建計画（1954 年）、復興 5 ヵ年計画（1956 年）などが
ある。パク・ジングン『韓国歴代政権の主要経済政策』韓国経済研究院、2009 年、
39-92 頁。  
121 韓国産業銀行調査部『韓国産業銀行 10 年史』韓国産業銀行、1955 年、61－63
頁。  




「朝鮮戦争以降、李承晩政府の経済復興戦略」『世界政治』第 28 集、2 号、2007
年、216-220 頁。  
123 「韓国経済復興 5 ヵ年計画」は農業増生 5 ヵ年計画（1955 年）、畜産復興 3 ヵ
年計画（1953 年）、工業部門復興再建計画（1954 年）、田園開発 5 ヵ年計画（1954
年）などを合わせた計画である。イ・ハンビン『韓国行政の歴史的分析 1948-1967』
韓国行政問題研究所、1969 年、410 頁。  
124 Donald Stone Macdonald, U.S.-Korean Relations From Liberation To Self-Reliance: 
The Twenty-Year Record. [Westview Press, 1992]: 270-271. 


























                                                      
126 前掲注 82。  




過しないと李承晩が認識していることである」と述べた。Athur C. Bunce, chief of the 
ECA Mission un Korea, FRUS 1950, 31p。  
130 北進統一論に関する議論については以下を参照。キム・イルヨン「戦時政治の
再検討：朝鮮戦争中北進統一論と二つの憲法改正論の関係」『韓国政治外交史論叢』
第 23 集、第 2 号、韓国政治外交史学会、2002 年、193-225 頁。  















第１項	 朴正煕政権の日韓国交正常化  
 
朴正煕は 1961 年 5 月 16 日の軍事クーデターにより国家再建最高会議議長に
就き事実上の最高権力者となった。1972 年 10 月には立法・司法・行政の三権
を握る大統領が無制限に再任できる維新憲法を定め、いわゆる「開発独裁」体
制を敷いた。朴正熙の施政は、1979 年 10 月 26 日に側近の手で暗殺されるまで、
約 18 年間続いた。朴正煕政権はどのような政策課題に取り組んだのか、概観し









                                                                                                                                                              






















日韓国交正常化交渉は、李承晩政権の第 1 次日韓会談（1952 年 2 月～4 月）




                                                      





























た 139。こうした韓国の新政権の発足は米国と日本にも影響を及ぼした。  
1961 年 5 月に韓国で軍事クーデターが起きたその翌月、米国のケネディ大統
領と池田勇人首相は日韓交渉の重要な基盤となる合意に至った 140。すなわち、




1961 年 11 月 12 日、池田首相との単独会談において朴正煕は請求権について、
「我が革命政府はこの好機を見逃さず、会談が早急に妥結されることを希望し
ている。日本が日韓問題の解決に向けて、請求権問題に誠意をみせれば私達は
                                                                                                                                                              
談の請求権問題が議論された。  
138 李承晩政権における、日韓交渉に関する研究は次を参照。太田修『日韓交渉 : 請
求権問題の研究』クレイン、2003 年。  
139 『東亜日報』1961 年 5 月 22 日。  
140 池田・ケネディの首脳会談の内容に関しては、以下の資料を参照。“Memorandum 
of Conversation: Subject  Korean – Japanese Relations”, 1961.6.20. FRUS, 1961~1963, 
vol.ⅩⅩⅡ,	Documents 232;「日米共同声明（1961 年 6 月 22 日）」『日韓会談請求権
関係資料：日本の対米 GARIOA，EROA 債務返済、1959−1962』韓国政府公開外交













3 億 5 千万ドルから 4 億 5 千万ドルの間という具体的な金額まで提示しながら、





について「有償資金協力 2 億ドル、無償資金協力 3 億ドル、商業借款 2 億 5 千
万ドル以上」で合意したいわゆる「金・大平合意」である 146。これは日韓間の
請求権問題、とりわけ金額及び経済協力方式に関する論争に事実上の終止符を
打つものであった 147。  
 
                                                      
141 キム・ドンジョ『回想 30 年日韓会談』中央日報社、1986 年、226 頁。  




1961 年、管理番号 CTA0002105。  
144 Memorandum of Conversation: Subject – U.S – Korean Relations”, 1961.11.14 FRUS, 
1961~1963, vol ⅩⅩⅡDocuments 261. 
145 イ・ヒョンジン「日韓会談と請求権問題の解決方法：経済協力方式への転換方
式及び米国の役割を中心に」『東北アジア論叢』22 号、東北亜歴史財団、2008 年、
73−97 頁。  
146 商業借款はは、後に 3 億ドルまで拡大された。キム・ジョンシク『対日請求権
資金の活用事例に関する研究』対外経済政策研究院、1996 年、16－18 頁。  




第２項	 対日請求権による援助  
 













＜表  2	 対日請求資金による主な投資内容＞  
単位：百万ドル、％  
 無償資金協力  有償資金協力  合計  
農林業  36,548 2,309 38,857（7.8）  
水産業  27,176 0 27,176（5.4）  
鉱工業  164,263 113,725 277,988（55.6）  
科学技術開発  20,125 0 20,125（4.0）  
経済インフラ  6,029 83,966 89,995（18.0）  
精算設定及び手数料  45,859 0 	 45,859（9.2）  
合計  300,000 200,000 500,000	 	  
出典：韓国経済開発研究院『韓国経済半生記資料集』、1996 年。  
 






























らの請求権の割合は 1966 年（28％）、1967 年（10.7％）、1968 年（5％）であり、
その重要性がみてとれる 149。また、第１・２次 5 カ年経済開発計画（1962 年〜
1972 年）において、外資導入の中でも日本の請求権資金は大きな割合を占めて
                                                      
148 経済企画院『請求権資金白書』1976 年。  




いる。同期間の外資導入の内、開発援助によるものは 9 億 5 千万ドルであった





年に 100 万トンの生産を達成したのち、徐々に生産量を増やし、2016 年現在、

















1957 年の 3 億 8289 万ドルから、1960 年には 2 億 4539 万ドルまで減少した 153。
                                                      
150 財務部・韓国産業銀行『韓国外資導入 30 年史』1993 年、78 頁。  
151 韓国鉄鋼協会ウェブサイト。http://www.kosa.or.kr（2017 年 8 月 9 日最終アクセ
ス）  
152  Korean Statistical Information Service ウェブサイト。農林業生産指数統計。
http://kosis.kr（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  


























                                                      
154 前掲注 153。  
155 前掲注 153。  
156 ジョン・ゼソン「1965 年日韓国交正常化とベトナム派遣を巡る米国の対韓外交
政策」『韓国政治外交史論叢』、第 26 集、第 1 号、韓国政治外交史学会、2004 年、
66-69 頁。  
157 援助ドルの二重の動きとは、開発援助の資金を韓国に提供し、韓国は日本から
消費財を購入することである。李鍾元『東アジア冷戦と韓米日関係』東京大学出版
会、1996 年、171 頁。  
158 前掲注 74、402 頁。  
159 ケネディ政権は、軍事政権が李承晩政権より日韓国交正常化の反対世論を効果
的に抑制できるとも期待していた。Chong Sik Lee, Japan and Korea: The political 






















                                                      








ンドク『韓日過去史処理の原点』ソウル大学出版部、1996 年、145 頁。  
161 韓国の経済成長率は、1953 年を基準に、1957 年（8.8％）、1959 年（2.8%）、1961
年（2.2%）であった。前掲注 153。  
162 パク・テギュン「朝鮮戦争以降李承晩政権の経済復興戦略」『世界政治』第 28
集 2 号、ソウル大学国際問題研究所、2007 年、205-246 頁。  
163 朴正煕『朴正煕選集②国家・民族・私』鹿島研究所出版会、1970 年、25-41 頁。  
164 青瓦台「第一次経済成長 5 カ年計画」1961 年 7 月 22 日。  
165 1960 年の主要経済指標は、貯蓄率 9.0、失業率 11.7%、貿易赤字 1300 万ドル、































167 Department of State. “From Berger and Killen to Secretary of State”, J. F. Kennedy 
Library. July 30, 1962. 
168 朴正煕「池田首相招待午餐会演説」『朴正煕将軍談話文集』青瓦台秘書室、1965
年、104 頁。  
169 椎名悦三郎『記録椎名悦三郎  下巻』椎名悦三郎追悼録刊行会、1982 年、26-27
頁。  






であろう 171。  
 























                                                      
171 朴正煕の親日認識はその歴史認識の中にもみてとれる。朴正煕は日本の明治維
新について、天皇絶対主義制度の確立によって内外からの圧力を防ぎ、国家資本主








































当時の韓国の国民総生産が 20 億ドルに満たなかったことに鑑みれば、8 億ドル
は韓国財政にとって巨額であり、朴正煕政権はその資金を用いて工業化と貿易
を基盤にする高度経済成長を目指すことになった。日韓請求権による戦後賠償






















                                                                                                                                                              



























































































点が当てられ、1959 年まで国交樹立国の数もわずか 15 ヵ国に過ぎなかった 173。










                                                      
173 1948 年から 1959 年まで韓国と国交を持つ国は次通りである。米国、台湾、英
国、仏、フィリピン、スペイン、独、伊、ベトナム、トルコ、タイ、ブラジル、デ
ンマーク、ノルウェー、スウェーデンである。前掲注 76、482 頁。  
174 前掲注 76。  












韓国と北朝鮮の競争がはじまったのは、1950 年 10 月に開かれた第 5 次国連
総会で、朝鮮半島に統一・独立した民主政府のと戦後復興、平和構築のため、







1950 年代には UNCURK の意見が圧倒的多数で採択され、北朝鮮は国連総会へ







                                                      
176 国連朝鮮統一復興委員団『国連韓国統一復興委員会報告書（1954～1960）』国
会図書館、1964 年。  
177 前掲注 75、210-211 頁。  
178 例えば、1961 年に米国から、北朝鮮が国連の権威を認める条件付きで、「北朝
鮮も招聘する」いわゆる「スティーブンソン方式」の決議案を提出し、99 加盟国

























と同様の認識を示していた182。非同盟会議の路線変更と共に、1975 年 8 月、北
朝鮮は非同盟諸国会議に参加を果たし、第三世界における韓国と北朝鮮の競争
はさらに激化していった。こうした非同盟諸国の北朝鮮に対する支持は既存の
                                                      
179 1961 年の国連総会における朝鮮問題について、13 ヵ国の支持を得た。その要
因の一つは、朴正煕の革命政府は 1961 年国連総会の先駆けアフリカ 16 ヵ国に親善
使節団を派遣であると指摘されている。前掲注 179、107 頁。  
180  韓国の外交政策においてハルシュタイン原則によって国交を断絶した例とし
ては、モリータニア（1964 年）、コンゴ共和国（1965 年）がある。前掲注 179、233
頁。  
181 前掲注 75、243 頁。  
























第２項	 途上国支援の開始  
	
                                                      
183  United Nation. Resolutions Adopted by the General Assembly 30th Session. 20   
November 1975. 
国連ウェブサイト http://www.un.org/documents/ga/res/30/ares30.htm（2017 年 8 月 9
日最終アクセス）  
184 大統領秘書室「第 31 次国連総会、韓国問題に関する共産主義側決議案の撤回
の動きに関する政府の基本方針」1976 年。  
185 朴正煕政権が使節団を派遣した国の数は次のように拡大された。1965 年（15
ヵ国）、1966 年（10 ヵ国）、1967 年（17 ヵ国）、1968 年（37 ヵ国）、1969 年（22
ヵ国）、1970 年（19 ヵ国）、1971 年（9 ヵ国）、1973 年（65 ヵ国）、1974 年（88 ヵ
国）、1975 年（43 ヵ国）、1976 年（33 ヵ国）、1977 年（16 ヵ国）、1978 年（14 ヵ国）。
前掲注 179、226-242 頁。  

















年（820 名）、1972 年〜1981 年（2164 名）に拡大され、「専門家派遣」事業も 1963









                                                      





1993 年、79 頁。  
188 ナ・ウォンチャン『我が国の対開途国技術協力の政策方向』産業研究院、1991
年、12 頁。  








＜表  3	 技術協力の地域別実績＞  
単位：名、％  



























出典：科学技術処、国際技術協力統計、1993 年 10 月。	





うした背景には、韓国が 1970 年代に東南アジア諸国連合(Association of South-







                                                      
190 前掲注 187、42 頁。  
191 これは、1970 年代に始まった唯一なプロジェクト型支援である。  
192 前掲注 76、77 頁。  
193 韓国は、カンボジア（1970 年）、インドネシア（1973 年）、インド（1973 年）、









＜表  4	 機資材等供与事業の地域別実績：1977 年〜1981 年＞  
単位：万ドル、％  
地域	 アジア	 アフリカ	 中南米	 中東	 東欧	 合計	
実績	 250	 656	 237	 99	 4	 1246	
















の変化や主要立役者の失脚によって、中立路線は次第に変化していった 195。  
                                                      
194 1987 年から 2011 年まで、韓国の開発援助の地域別実績は、アジア（63%）、ア
フリカ（14%）、米州（7%）、大洋州（1%）、欧州（4%）、その他（11％）である。
OECD DAC	 Statistics ウェブサイト https://stats.oecd.org（2017 年 8 月 9 日最終ア
クセス）により、著者作成。  
195 非同盟運動に関する理念、創立過程、歴史的経緯などについては以下を参照。


























間の国交樹立国の数に端的に現れる。非同盟会議の直後の 1962 年 12 月、韓国
と北朝鮮の国交樹立国の数は 53 対 15 であったが、北朝鮮が非同盟国会議に参
加した 1976 年には 95 対 90 になり、ほぼ同数を記録した 199。  
1956 年金日成は、第 3 次朝鮮労働党大会の報告において「バンドン会議の 5
                                                      
196 朝鮮問題については、「全ての分断国は内政不干渉なしに平和的な方法で領土
の統一のために解決策を模索する」と間接的に指摘された。前掲注 182 参照。  
197 前掲注 182。  
198 前掲注 75、242 項。  























例えば、1974 年ザイールに 3 千万ポンドの無償援助をした」と述べており、北







社、1980 年、271 頁。  
201 前掲注 200、274-275 頁。  
202 イ・ギジョン「北朝鮮の対第三世界非同盟外交政策」『市民政治学会報』１号、
市民政治学会、1997 年、187-208 頁。  
203 北朝鮮に残留していた中国軍は、1958 年まで完全撤収した。平和研究院編『北
朝鮮軍事問題資料集（1948-1988）』平和研究院、1989 年、78-79 頁。  
204 ホ・ムンヨン「北韓外交政策の変遷史」『韓国政治外交史論叢』第 10 号、韓国









権獲得直後の 6 月 28 日、大規模の親善使節団を編成し、米州地域（13 各国）、
東南アジア地域（15 ヵ国）、中東地域（12 ヵ国）、欧州地域（17 ヵ国）、アフリ
カ地域（19 ヵ国）の合計 61 ヵ国に派遣した 206。1960 年現在、韓国と国交樹立















                                                      
205 自由アジア放送ウェブサイト  
http://www.rfa.org/korean/weekly_program/news_analysis/africa_aid-11262009110008.h
tml（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  




に国交樹立したアフリカ国もなかった。前掲注 76、333，482 頁。  
208 外務部『韓国外交 30 年』1979 年、114 頁。  























                                                      
210 それに加えて国連大使も、韓国単独招聘案が採択されるよう「アジア、アフリ
カ諸国」に対して積極的に説得したという報告もある。大統領秘書室「第 20 次国
連総会報告」管理番号 EA0002386、1965 年 12 月 20 日。  
211 第 21 次国連総会の対策会議においても、韓国単独招聘について圧倒的な支持
を得られることは困難であると議論していた。大統領秘書室「第 7 次国連総会対策
会議」管理番号 EA0002492、1967 年 9 月 25 日。  
212 大統領秘書室「第 22 次国連総会代表団の総会報告」管理番号 EA0002549、1968
年 3 月 13 日。  
213 韓国と中央アフリカ共和国は、北朝鮮より先駆け 1963 年に国交樹立していた。
前掲注 173。  
214 大統領秘書室「北鬼と中央アフリカ間の外交関係樹立の阻止（駐仏大使報告）」
管理番号 EA0002756、1969 年 9 月 22 日。  
215 前掲駐 214。  




第２節	 実施機関設立の前夜：全斗煥政権  
 























                                                      
217 韓国も参加申請をしたものの加盟を果たせなかった。1970 年代の非同盟会議の
政治理念の変化については、前掲注 195 を参照。  
218 ホ・ムンヨン「北朝鮮外交政策変遷史」『韓国政治外交史論叢』第 10 集、韓国
政治外交史学会、1994 年、522 頁。  
219 「第 11 代大統領就任演説」1981 年 9 月 1 日、大統領記録館ウェブサイト演説
記録データベース http://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2017 年 8




















カ 5 ヵ国、東南アジア諸国連合（Association of South-East Asian Nations、ASEAN）
5 ヵ国の途上国にも訪問し、二国間関係の強化を試みた 226。特にアフリカ 5 ヶ
国は韓国大統領としてはじめての訪問であり、全斗煥政権が対アフリカ政策に
                                                      
220 第三世界を先発途上国、石油輸出国機構（Organization of the Petroleum Exporting 
Countries、OPEC）、開発途上国、最小国（Mini-State）に区別した。前掲注 220。  
221 外務部北米課「南北韓単独国交樹立国に対する外交活動の基本方針」登録番号
951１、分類番号 721.2、1981 年。  
222 前掲注 220。  
223 前掲注 221。  




合、「ベトナム参戦 7 ヵ国の首脳会談」の参加であった。  
226 全斗煥政権が途上国を訪問したのは、1981 年 ASEAN5 ヵ国（マレーシア、イ

































代が開いたことを力説した。『朝鮮日報』1982 年 8 月 26 日、3 面。  
228 金日成「朝鮮労働党第六次大会の中央委員会事業報告」『金日成著作集 35』朝
鮮労働党出版社、1987 年、346−356 頁。  
229 全斗煥「統一憲法を作り民族和合民主統一」『全斗煥大統領演説文集：第 2 集』、


















段として、その後、定着するようになった 233。  
 






                                                                                                                                                              
できない」と述べた。『朝鮮日報』1981 年 7 月 8 日、3 面。  
231 前傾注 227。  
232 1981 年 6 月 25 日、ASEAN 出国の記者会見において「ASEAN5 ヵ国は、韓国と
同様に途上国として経済協力及び技術協力を用いて相互補完的協力関係を構築し、
有益な成長促進効果を期待できると確信する」と述べた。大統領秘書室『全斗煥大
統領 ASEAN 巡訪』1981 年、13 頁。また、1982 年 8 月 17 日、ケニアの記者会見に
おいて「私は人類が直面している最大の課題である貧困削減に資する目的に開発途
上国と協力を強化し、特にアジアとアフリカの協力が拡大されるきっかけとなるこ
とを希望する。」と述べた。大統領秘書室『世界に向けた巨歩』1982 年、35 頁。  













全斗煥大統領のアフリカ訪問の翌年である 1983 年 9 月、海外協力委員会から
EDCF の設置がはじめて提案された。海外協力委員会は 1983 年 9 月の「開発途













対外協力委員会の提案により打ち破られることとなる。1986 年 6 月、対外協力
委員会 239の「対途上国経済協力増進方案」では、途上国に関する基本方針及び
具体的な制度として「対外経済協力基金の設立」が提案されたが、これは有償







236 1984 年の韓国の債務は 420 億ドルである。  
237 財政経済部、韓国輸出入銀行編『対外経済協力基金 20 年史』輸出入銀行、2007
年、52 頁  



















「財務部」は財政業務の延長線として財務部が所管する意見を出した 242。  
 
第３項	 EDCF 設立の要因  
	  
	 全斗煥政権は、技術協力を中心とした開発援助を有償資金協力まで拡大し、










                                                      
240 前掲注 237、54 頁。  
241 同上、55 頁。  
















斗煥政権の機資材等供与事業の地域別実績は、1982 年の ASEAN5 ヶ国と 1983





                                                      
243 前掲注 229。  
244 外務部西武１（外交、安保）「大統領閣下 6･5 提議に関する反応（1981 年 6 月





81−1619、1981 年 9 月 20 日。  
246 情報 2 課「全斗煥大統領の南北首脳会談提案（1981 年 6 月 5 日）後続措置」登
録番号 27813、分類番号 726.11、1981 年。  
247 前傾注 233。  
248 外務部国際経済局長「無償資金協力関係資料の要請」文章番号 :경이 762−193）	
、1980 年、6 月 27 日。  
249 機資材等供与事業の地域別実績をみると、アジア地域（1981 年 446 万ドル、
1982 年 818 万ドル）、アフリカ地域（1982 年 1898 万ドル、1983 年 3958 万ドル）





















                                                      




済発展の経験を提供する」と強調していた。前掲注 250。  
252 『朝鮮日報』1982 年 8 月 26 日、1 面。  
253 具体的な業務としては、経済・国際協力分野に関する基本計画の立案、政策調
整、大統領の訪問外交の成果管理などがある。『東亜日報』1983 年 1 月 21 日、2
面。  
254 例えば、1983 年 5 月には「対途上国技術協力強化方案」を発表し、ASEAN 及
びアフリカ訪問以降、途上国の技術協力の要請に答えるため、約 18 億ウォンの予
算規模を用いて、新規の研修生受け入れ、専門家派遣、国連及び各国政府の委託教














開催もあった 1988 年には、輸出総額が 593 億ドルで世界 10 位、一人あたり GNP






易の割合は、輸出が 1960 年の 11.3％から 1985 年には 29％と約 3 倍に伸び、輸





一面もあったと言える 262。  
EDCF の設置は海外協力委員会の提案に始まり、経済企画院の政治的リーダ
ーシップの下で推進されたが、他の行政府、とりわけ外務部の動きににも注目
                                                      
256 前掲注 75、165 頁。  
257 1962 年に 21％であった対外依存度は、1972 年には 39.1％、1982 年には 64.7％
まで高くなり、1980 年代後半まで約 60％を維持することになった。  
258 前掲注 120、487 頁。  
259 関税庁『貿易統計年報』各年度版。  
260 原資材の輸入総額の内、輸入先が途上国の割合は、1970 年 (84.8%)、1975 年 (87%)、
1980 年（89.1％）、1985 年（88.6％）である。商工部『輸入統計』各年度板、関税
処『貿易統計年報』各年度板。  


































                                                      




力庁」の構想を明らかにした。『京郷新聞』1982 年 11 月 9 日、2 面。  
264 『京郷新聞』1983 年 2 月 22 日、3 面。  




を検討した上で、KOICA の設立過程とその要因を明らかにする。  
 
第１項	 盧泰愚政権の北方外交  
 










第三世界への韓国外交の方針を示した。すなわち、1988 年 7 月の特別宣言では、
国際舞台における途上国との関係の中で、北朝鮮との競争外交を避けることが
打ち出されたのであった 268。こうした韓国の全方位的な外交方針は、1988 年
10 月 19 日の国連総会の演説でも、「共産主義諸国を含む途上国と実質的な経済
協力を行い、相互利益を追求する協力関係に発展させる」と再び強調した 269。
朴正煕、全斗煥政権の統一政策、とりわけ非同盟諸国に対する競争外交が新た






と国交を結ばないことである。以降、1970 年 8 月にはソ連、12 月にはポーランド
と条約を締結するなど、共産主義諸国と外交関係を強化した。1972 年から 1987 年
まで 34 回の会議を通じて東西ドイツの交流を推進し、統一の基盤を構築した。ジ
ョン・ゼソン「盧泰愚政府の北方政策と共産圏国交樹立」ハム・テックヨン、ナム・
グンゴン編『韓国外交政策：歴史と争点』社会評論、2010 年、380 頁。  
267 外務部『韓国外交 40 年』1989 年、197 項。  
268 ハ・ヨンチュル他『北方政策：起源、展開、影響』ソウル大学出版部、2003 年、
23-47 頁。  
269 潘基文「対国連外交を中心に」『外交』第 35 号、韓国外交協会、1995 年、32−






ハンガリーとの国交樹立を皮切りに、11 月にはポーランドと、翌 12 月にはユ
ーゴスラヴィアと国交樹立を果たした。1980 年代後半の冷戦体制の崩壊は旧ソ








は、ハンガリ （ー有償資金協力 5 千万ドル、商業借款 6 億ドル）、ポーランド（有
償資金協力 5 千万ドル、商業借款 4 億ドル）、ブルガリア（有償資金協力 5 百万
ドル）、ルーマニア（有償資金協力 5 千万ドル）であった 270。特に、ソ連の場
合が代表的な例である。韓国は国交樹立直後、ソ連政府に 30 億ドルの経済協力
（有償資金協力 15 億ドル、借款 5 億ドル、商業借款 10 億ドル）を約束し、1991
年 12 月までに 14 億 7 千万ドルを執行した 271。但し、ソ連解体とロシアの発足






第２項	 韓国国際協力団（KOICA）の設立  
 
朴正煕政権から開始した研修生受け入れと専門家派遣を中心とした開発援助
                                                      
270 対外経済協力基金統計資料。EDCF ウェブサイト  
http://www.edcfkorea.go.kr/edcf/info/statis/report.jsp（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  












材供与、青年奉仕団派遣を行う「対外協力公社」設立案である 273。  
他方、後の KOICA 組織の基盤となる「海外開発公社」について、再編の議
論がはじまった。「海外開発公社」は、本来海外移民や海外就職を支援するため、









外務部は 1990 年 5 月「韓国開発協力事業団（Korea Development Cooperation 
Agency）設立基本計画」で無償資金協力事業を一元化する案を提示した 276。同
年 9 月には対外協力委員会 277は国際協力事業をまとめる専門機関の設立を議決
し、外務部傘下の政府出資機関として、「韓国国際協力団（KOICA）」とする法
律の制定を推進した 278。したがって、KOICA は、海外開発公社の業務及び他の
                                                                                                                                                              
272 同上。  
273 前掲注 249、120 頁。  
274 『毎日経済』1989 年 10 月 25 日、15 面。  
275 前傾注 273、121 頁。  
276 前掲注 238。  
277 1986 年、海外協力委員会の名所が変更された。  

























明記されている 281。  
	 また、有償資金協力の場合、所管部署が引き続き財務部所管の輸出入銀行に
設置されたため、初期費用すなわち人材、施設などに関する負担が少なかった。
                                                      
279 金相泰は、海外開発公社の日本支部局長として、KOICA 設立事業に努めていた。
KOICA 理事を経て、現在は慶熙大学教授を務めている。インタビュー、2014 年 3
月 18 日。  
280 国務調整室の外交安保審議官、「財務部」の経済協力局長、「外務部」の国際経
済局長、「建設部」の建設経済局長、「労働部」の雇用総括審議官、「科学技術処」
の科学技術局長の 6 名である。最初の出資金の 136 億ウォンの内、外務部 107 億ウ
ォンの他、科学技術処 12 億ウォン、教育部 4.6 億ウォン、労働部 9.3 億ウォン、

















こうした内容は、現在の KOICA 資料室でも確認できた。国際協力事業団（ JICA）
が発行した開発援助関連の幅広い資料、例えば、事業団規定、プロジェクト管
理、事業別実務書、分野別実務書など約 160 冊（1975 年から 1992 年まで発行





                                                                                                                                                              
281 韓国国際協力団法、第 6 条関連業務の引継ぎ。1991 年 1 月 14 日。  
282 国会事務処「第 151 回第 7 次国会外務統一委員会議事録」1990 年 12 月 12 日、
12-26 頁。  
283 前傾注 279。  
284 例えば、事業団規定（國際協力事業團  法令·規程集（1992 年））、プロジェクト
管理（PCM(Project Cycle Management)手法と JPCM システムの流れ (1992 年 )、機材
調達の手引 : 派遣專門家編（1984 年）、海外安全対策の手引 (1989 年 )）、事業別（硏
修員受入事業に係る基準·細則·要領等（1988 年）、硏修員受入の受引（1986 年）、
專門家派遣手續のマニュアル（1991 年））、分野別（社会・経済インフラ整備計画
に係る環境配慮ガイドライン（ 1992 年）、分野別  (貧困問題 ) 援助研究会報告書
（1990 年）、分野別 (開発と女性 )援助研究会報告書（1991 年）、分野別 (環境 ) 援助
















































＜表  5	 技術協力の要請及び実績の比率＞	
単位：名、％  




要請（A）	 470	 550	 620	 750	 1200	
実績（B）	 326	 341	 365	 375	 450	
比率（B/A）	 69	 62	 59	 50	 34	
専門家	
派	 遣	
要請（A）	 50	 60	 76	 82	 200	
実績（B）	 28	 38	 45	 50	 49	
比率（B/A）	 56	 63	 59	 61	 25	
出典：国会事務処「第 151 回第 7 次国会外務統一委員会議事録」1990 年 12







                                                      
285 朴正煕政権（1963 年〜1981 年）の場合、研修生受け入れ（2,984 名）、専門家
派遣（98 名）であり、全斗煥政権の場合、研修生受け入れ（5,902 名）、専門家派











＜表  5	 技術協力の要請及び実績の比率＞を見ると、研修生受け入れの場合、
1984 年には 69％であったが 1988 年になると 34％に減少したほか、専門家派遣





＜表  6	 盧泰愚政権の開発援助の実績＞  
単位：百万ドル  
	 全斗煥	 盧泰愚	
合計	 1988	 1989	 1990	 1991	 1992	 合計	
合計	 48.38	 57.8	 49.75	 86.42	 76.88	 101.44	 372.29	
二国間援助	 2.86	 3.51	 7.43	 17.26	 42.16	 59.73	 130.09	
無償資金協力	 2.86	 3.51	 4.75	 4.55	 33.5	 40.94	 87.25	
有償資金協力	 0	 0	 2.62	 12.71	 8.66	 18.78	 42.77	
多国間援助	 45.52	 54.29	 42.32	 69.16	 34.72	 41.71	 242.2	
出典：DAC 統計（DAC Statistics on OECD.STAT）のデータに基づき筆者作成。 
注：支出純額ベース（Net Disbursements）、為替率は、2015 年度米ドル。  




287 全斗煥政権の崔侊洙外務長官は、1987 年開かれた第 40 回 ESCAP 総会の基調演
説において、アジア太平洋地域の経済社会開発のため、韓・ESCAP 協力基金設置


























                                                      
288 韓国の開発援助の理念及び目的は、2009 年制定された「韓国国際開発協力法」
の制定によって確立された。  
289 外務部「我が国の経済協力」1990 年、60−61 頁。  
290 同上。  
291 高麗貿易という公企業である。高麗貿易は、1969 年青瓦台輸出振興拡大会議で
決定され、貿易協会の出資金によって設立された企業である。1976 年には綜合貿
易商社として指定された。『毎日経済』1998 年、7 月 16 日。  
292 設立当初、海外開発公社 146 名、科学財団 3 名、国際連合教育科学文化機構
（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization、UNESCO）韓国支
部 9 名の 158 名から発足し、1991 年末に、新入・経歴・専門職員、研究院を採用










韓国の OECD 加盟に関する議論は、1980 年代後半から新興工業国（Newly 
Industrialization Countries, NICS）の経済成長が国際的な関心を集めた。例えば、





した 294。その延長線上で韓国の OECD 加盟も共に議論された。なぜなら、既に
経済力が途上国水準を超えている韓国に対する圧力、とりわけ国際的に進めら
れる市場自由化に韓国も参加させる思惑が根付いていたと考えられる。続いて、
当時の盧泰愚大統領の欧州訪問の直前に、韓国の OECD 加盟について OECD の
事務局長からも指摘された 295。しかし、北方外交に外交力を注いでいた盧泰愚
大統領は OECD 加盟について積極的に対応しないことを明らかにした。1989
年 12 月のフランスのフィガロ紙のインタビューで、「OECD 加盟国が韓国の加
盟を希望しているが、韓国の国内外の条件がより成熟されたら自然と行われる。」
と述べ、OECD 加盟を先送りする考え方を明らかにした 296。但し、盧泰愚政権
任期の最後の年に、OECD 加盟を次の経済 5 ヵ年計画の中に申請することを明
                                                                                                                                                              
293 同上。  
294 『朝鮮日報』、1989 年 1 月 27 日、7 面。  




1989 年 10 月 30 日、7 面。  



























                                                      
297 1991 年 10 月、盧泰愚大統領と OECD 事務総長の会談で、盧泰愚大統領は 1990
年代中半に OECD 加盟する計画を言及し、翌年の 4 月には外務大臣が第 7 次 5 ヵ
年経済計画（1992 年〜1996 年）の後半に加盟する意志を公式に表明した 297。外務
部『2011 年度 OECD 概況』2012 年。188 項。  
298 前傾注 282。  










したがって、その全体像を掴むのは容易でない。EDCF と KOICA が設立される
以前の実施体制を整理すれば、＜表  7	 実施機関設立以前の開発援助＞の通り
である。  
 


























機資金材料供与	 科学技術処、外務部など	 1977 年	














いるのは、KOICA と EDCF の設立過程において韓国が日本に調査団を派遣し、
設立以降も研修事業を通じて日本の援助政策のノウハウを学習したからである
302。KOICA の場合、海外開発公社の日本支社の協力を得て ODA 政策関連資料
                                                                                                                                                              
業務と、外務省の無償資金協力業務を承継する前の実施体制を指す。  








KOICA 設立当時の組織構成を見ると、海外開発公社 146 名、科学財団 3 名、
UNESCO 韓国支部 9 名の計 158 名となっている304。すなわち、機関の担当業務
は大幅に変更されたものの、人員にはほとんど変化がなかったのである。それ
ゆえ、KOICA は専門性を高めるべく設立の翌年から職員を JICA に派遣し、研
修生受け入れ事業、専門家派遣事業、青年海外協力隊、災害緊急援助、移住事
業、人事管理などに関する実態を把握し、実務に関する制度、運営方法を学ん




計画に加盟した 1954 年からであるが、その起源は戦前の経済協力に遡る 306。
例えば、中国の興業銀行、朝鮮銀行、台湾銀行など特殊銀行は借款事業を実施
し、 1952 年には国連拡大技術援助計画（ Expanded Programme of Technical 





（Overseas Technical Cooperation Agency, OTCA）の設立に繋がった。OTCA は
                                                      
303 前掲注 279。  
304 前掲注 278、54 頁。  






行政・援助政策」後藤一美他 , 大野泉 , 渡辺利夫編著『日本の国際開発協力』日本




海外移民に関する業務を努めていた海外移住事業団（ Japan Emigration Service, 
JEMIS）と合併することによって、JICA を誕生させた。他方、初期の無償資金
協力事業は、ビルマ（ミャンマー）、フィリピン、インドネシア、ベトナムなど
で戦後賠償の一貫として行われ、それは 1948 年の賠償庁から 1955 年の外務省
アジア局賠償部を経て、1964 年に経済協力局に吸収された。その後、戦後賠償







年代から 1980 年代までの高度経済成長と ODA 予算の拡大過程において、JICA
も政府機関も技術協力の項目を請求すれば、予算を簡単に取ることができたか
らである。  






















































































































加盟の実現までには至らなかった。金泳三政権は、1996 年の OECD 加盟と同時












                                                      
307 OECD には、経済政策、貿易、雇用問題・社会政策、科学・技術、産業、環境、
教育、農業・水産、開発援助、原子力、市民社会との交流の分野に関する 24 の委
員会がある。DAC は OECD の 3 代委員会の一つである。  
OECD 日本政府代表部ウェブサイト  

























                                                      
308 『朝鮮日報』1994 年 11 月 20 日、3 面。  







年、52-80 項。  
311 こうした、国際関係におけるアクターの関係について、ジョンバートンは、国
家主義を「ビリヤードの玉（billiard ball）モデル」、「グローバリゼーションの概念
を蜘蛛の巣（ cobweb）モデル」に想定している。 John W. Burton, World Society. 




















国力に相応しい開発援助を実施することを明らかにした 316。  
つまり、歴代政権が力点をおいた韓米関係の構築、海外市場の拡大、外交地
                                                      





http://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2017 年 8 月 9 日最終
アクセス）  
313 金泳三は、1995 年の新年演説において、「1995 年を「世界化元年」にしよう。
1995 年には WTO 体制が発足し、国家間、地域間に激しい競争が繰り広げられ、21
世紀を前にして新たな秩序に直面している。世界化は我が民族が世界に進出し、世
界の中心に立つ唯一の道である」と述べた。前掲注 312。  




に進めて行く」と述べた。前掲注 312。  
315 外務部『外交白書』1994 年、16 項。  







象徴したのが、OECD 加盟の推進であった。  
 





特徴を検討し、OECD 委員会の中で DAC が占める位置づけについて触れておき
たい。そして、金泳三政権の OECD 加盟過程を整理してみよう。  
 
第１項	 経済協力開発機構（OECD）  
 
OECD は、第二次大戦後、米国が欧州の経済復興を支援するため1948年に設





にしていた。こうして OEEC は軍事面の組織としての北大西洋条約機構（North 





西独、伊などの欧州経済共同体（European Economic Community, EEC）の設立




Association, EFTA）が設立された 317。こうして OEEC 発足当時には一つであっ
た経済連合組織が複数の組織に多様化した。なお、1950年代から60年代にかけ
て旧植民地から独立した開発途上国が多数登場したが、それら諸国に対する開
発援助の担い手は、旧植民宗主国のみならず、EEC や EFTA に加わる欧州の先
進工業国全体に拡大した。こうした中、1961年に EEC、EFTA、OEEC 加盟国
にトルコ、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、米国、カナダなどの20ヶ国が加










ある。それと関連した経済政策委員会（Economic Policy committee, EPC）、開
発援助委員会 (Development Assistance Committee, DAC)、貿易委員会（Trade 





の加盟国は 35 ヶ国 320であり、WTO の 164 ヶ国 321、国連 193 ヶ国 322と比べると
                                                      
317 OECD ウェブサイト  
http://www.oecd.org/about/history/（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
318 村田良平『OECD』中央公論社、2000 年、7-10 頁。  
319 外務省ウェブサイト  
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/k_nihon.html（2017 年 8 月 9 日最終アクセス） 
320 2017 年 8 月現在、OECD ウェブサイト  
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  




極めて少ないが、加盟国の世界の国内総生産 (Gross Domestic Product, GDP)に占
める割合は 2010 年で約 70％にのぼっている 323。  





共同研究を行うフォーラムとしての特徴を持っている 324。  
 
第２項	 OECD の開発委員会（DAC）  
 
援助供与国間で意見を調整する国際的な場として、1960 年米国の提唱により、
DAC の前身である開発援助グループ（Development Assistance Group, DAG）の
設立が決定され、1961 年 OECD の発足に従い現在の DAC に至っている。DAC




                                                                                                                                                              
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm（2017 年 8 月 9 日最終
アクセス）  
322 2017 年現在、国際連合ウェブサイト  
http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
323 2010 年度の加盟国の GDP 合計は 42,534,309.9 百万ドルであり、全世界の同年
の GDP 合計が 62,531,219 百万ドルである。http://www.iti.or.jp/stat/4-001.pdf（2017
年 8 月 9 日最終アクセス）  
324 こうした活動を行うため「国際機関として最大のシンクタンク」と呼ばれるこ
ともある。OECD の事務局は約 2000 人であるが、その内約 7000 人がエコノミスト
などの専門職員である。前掲注 318、48-49 頁。  









とである 326。  
	 DAC の活動内容を見ると、1961 年の設立以降、国連や世界銀行と共に開発
援助に関するガイドラインを提示するなど、援助国や国際機関の政策において
重要な位置を占めている。まず、政策課題（Agenda）の提示である。例えば、
ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals, MDGs）、援助効果性（Aid 











                                                      
326 外務省ウェブサイト：ODA 





328 援助審査は 4〜5 年に一回行われ、日本も 2003 年と 2010 年に審査を受けた。  
329 DCD/OECD, DAC Peer Review Reference Guide. [OECD, 2013]. 














第３項	 韓国の OECD 加盟  
	
	 先進国クラブとも呼ばれる OECD は、上述したように国連や WTO と異なり
加盟国が非常に限られており、韓国の OECD 加盟に関する議論がはじまった
1989 年において加盟国は 24 ヶ国に過ぎなかった。また、前章で指摘したよう
に盧泰愚政権の時から OECD 加盟に関する圧力が存在した。金泳三政権の
OECD 加盟過程を概観してみよう。  











入り」であり、その最たる象徴が「1996 年の OECD 加盟」であった。  
 1995 年 3 月 4 日、金泳三大統領はパリ訪問中、OECD 事務総長と会談し、加
盟申請、審査及び政策協議、OECD 理事会での議決、国内政策の整備など具体
的な予定を調整した上で、OECD 側の了解を得て、韓国の 1996 年の OECD 加
盟を具体的な政策課題として掲げた 333。帰国後に直ちに正式な加盟申請書を提
出し、同年 11 月から翌年 7 月まで、資本移動、金融市場、投資、保健、海運、
環境委員会の審査と、経済、貿易、農業、労働政策に関する検討が進められた。
こうした審査を踏まえて 1996 年 9 月 26 日には OECD の理事会で最終審査を終
え、10 月 11 日、OECD 理事会は韓国を新規加盟国として招聘することを決定
                                                      
332 韓国の経済成長率は、1981 年から 1991 年まで平均 .9.7％であったが、90 年代
には、92 年 5.8％、93 年 6.3％と成長の停滞をみせていた。韓国銀行「国民所得」




した。10 月 25 日には、外務部長官が OECD 加盟文章に署名し、韓国は 29 番目












かを検討するために、開発援助実績の推移を踏まえた上で、KOICA と EDCF の
政策整備について考察する。  
 





金泳三政権の開発援助の総額は、前の盧泰愚政権と比べ、5 億 5 千万ドルか
ら 8 億 2 千万ドルへと増額された。また、金泳三政権の年度別実績も 1993 年の
1 億 4 千万ドルから 1997 年には 2 億 2 千万ドルへと増額された。年度別の変化
をみると、OECD 加盟への取り組みが本格化された 1996 年と 1997 年を比べると、
1 億 6 千万ドルと 2 億 2 千万ドルであり、大幅な増額が確認できる。また、1997
年の実績をみると、多国間援助の実績が対前年度比で約 2.3 倍に拡大された。
その背景には韓国の OECD 加盟があると考えられる。なぜなら、国際通貨基金
（ International Monetary Fund、IMF）は、OECD 加盟の翌年の 1997 年の世界経済
                                                                                                                                                              





である334。したがって、IMF 関連機関の国際開発協会（ International Development 
Association, IDA）への出資金も増額しなければならなかった335。	
	
＜表  8	 金泳三政権の開発援助の実績＞	
単位：百万ドル  
	 盧泰愚	 金泳三	
合計	 1993	 1994	 1995	 1996	 1997	 合計	
合計	 550.61	 142.78	 166.31	 123.3	 169.26	 224.15	 825.8	
二国間援助	 231.98	 77	 71.26	 75.92	 131.14	 134.44	 489.76	
無償資金協力	 161.69	 41.9	 45.6	 53.23	 56.79	 66.09	 263.61	
有償資金協力	 70.21	 35.1	 25.63	 22.71	 74.37	 68.32	 226.13	
多国間援助	 318.63	 65.78	 95.05	 47.38	 38.12	 89.71	 336.04	
出典：DAC 統計（DAC Statistics on OECD.STAT）のデータに基づき筆者作成。 
注：支出純額ベース（Net Disbursements）、為替率は、2015 年度米ドル。	
	




                                                      
334 『毎日経済』1997 年 4 月 25 日、3 面。  
335 1994 年、韓国は IDA に加盟した。 IDA の特徴は、最貧国のみを開発援助の対
象にしていることである。 IDA の出資金の推移は、1993 年（1681 万ドル）、1994
年（1563 万ドル）、1995 年（1453 万ドル）、1996 年（0）、1997 年（2380 万ドル）
である。 International Development Statistics online databases 
http://stats.oecd.org/qwids/（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
336 国連関連国際機関は、国際連合開発計画（United Nations Development Programme、
UNDP）、国際連合人口基金（United Nations Population Fund、UNFPA）、国際連合難
民高等弁務官事務所（United Nations High Commissioner for Refugees、UNHCR）、国
際連合児童基金（United Nations Children's Fund、UNICEF）、国際連合パレスチナ難
民救済事業機関 (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East、UNRWA)がある。これら国際機関に供与した金額は、1993 年（1050 万
ドル）、1994 年（1150 万ドル）、1995 年（1143 万ドル）、1996 年（2314 万ドル）、

























国にあり、職員は派遣職 18 名を含めて合計 158 名であった 338。その内、海外
移住のために設置されていた既存の事務所は徐々に閉鎖し、1997 年までには途
上国の 10 ヶ国に事務所を設置し、5 ヶ国に駐在員を派遣し、職員の数も 243 名
まで増やした 339。こうした海外事務所の設置を後押ししたのは、KOICA 予算の
                                                      
337  International Development Statistics online databases。  OECD ウェブサイト
http://stats.oecd.org/qwids/（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
338 前掲注 238、42−44 頁。  







拡大であった。設立当初の KOICA 予算は 2100 万ドルから、金泳三政権が発足





ていた 340。その一環として、1995 年には対象国を最優先協力国 10 ヶ国、優先
協力国 10 ヶ国、一般協力国 102 ヶ国へと整理し、事業効率性の向上を図った 341。









ティア派遣は、日本の青年海外協力隊（ Japan Overseas Cooperation Volunteers, 
JOCV）などのように、他の援助国も取り組んでいる 343。極めて興味深いのは、
KOV での取り組みが、国民の義務とされる兵役の代替措置として認められたこ
                                                                                                                                                              
ン）、大洋州（パプアニューギニア）5 ヶ国に派遣した。同上。  
340 前掲注 338、48 頁。  






エルサルバドル、ブータンなど）『毎日経済』1995 年 4 月 11 日、2 面。  
342 前掲注 338、48 頁。  
343例えば、国連（United Nations Volunteers, UNV)、米国（Peace Corps）、カナダ
（Canadian University Service Overseas、CUSO）、仏（L'Association Française des 






















らかにした 348。  
第四に、NGO 支援事業の開始である。従来は、開発 NGO に対する政府レバ
ルの支援は全くなかったが、1994 年に KOICA に民間協力局が設置され、1995
年から無償資金協力の一環として「民間援助団体支援事業」がはじまった 349。
                                                      
344 大韓民国の憲法では、「国民の義務」として納税（第 38 条）、国防（39 条）、教







サイト。http://www.mma.go.kr（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
346 これは部隊の兵役期間よりも長い。例えば、陸軍の兵役期間は 24 ヶ月である。  
347韓国国際協力団『韓国国際協力団年報：1991 年〜1996 年』1997 年、303−306 項。  
348 国会事務処「第 165 回外務統一委員会議事録」1993 年 12 月 15 日、45 頁。  






援する制度である。年度別実績は、1995 年（19 団体、5 億ウォン）、1996 年（17












る。開発 NGO は政府が実施する開発援助、とりわけ ODA 政策について政府の
説明責任（accountability）を追求することをはじめ、政策提言や評価も行う。
また、NGO の活動は開発援助に関する国民の認知度を高める役割も担う。	
	 こうした、開発援助における NGO の役割は近年、国際的にも注目されるよ
うになり、世界主要援助国及び国際機関が集まり開発援助に関する課題や方向
性を議論する閣僚級会議（High Level Forum, HLF）では、政策文書の中で開発
NGO の位置付けは確実に高まっている。2008 年に開かれた第 3 次援助効果性
に関する閣僚級会議（3th High Level Forum on Aid Effectiveness :HLF-3）で発表
されたアクラ宣言では、市民社会組織（Civil Society Organization, CSO）を独立
                                                      
350 前掲注 347、303-320 頁。  
351 これに関する先行研究については以下を参照。草野厚『日本はなぜ地球の裏側
まで援助するのか』朝日新書、2007 年。デビッド・コーテン著  、 渡辺龍也訳『NGO
とボランティアの 21 世紀』学陽書房、1995 年。マイケル・エドワーズ著、杉原ひ
ろみ [ほか ]訳『開発援助の大転換』日本評論社、2006 年。マイケル・エドワーズ著、
堀内一史訳『市民社会とは何か：21 世紀のより善い世界を求めて』麗澤大学出版
会、2008 年。大橋正明「NGO の国際協力」後藤一美 , 大野泉 , 渡辺利夫編著『日





とを明らかにした 352。上述したように、開発援助において政府と NGO の協力
や連携の重要性は、政策立案、実施、評価などの全てのプロセスにおいて高ま
っている。	
	 金泳三政権における KOICA の開発 NGO 支援事業においては、当初から本格
的な支援ないし連携が行われたわけではない。しかし、開発 NGO の増加を後
押しする制度を設けたことは、後の韓国の開発援助枠組みの多様性を担保する
基盤となった 353。KOICA の NGO 支援の開始は、韓国における開発 NGO の成




第３項	 実施体制の整備：対外経済協力基金  
 
1987 年に設立した EDCF も、金泳三政権が世界化を掲げ、OECD 加盟の議論
が本格化した 1995 年と 1996 年に、財源不足、非体系的な運営、複雑な行政手
続き、専門性の不在などの問題を改善するため、総合改善策を発表し制度の整
                                                      
352 CSO(Civil Society Organization)とは、途上国支援を主な事業として実施するい
わゆる開発専門の NGO に加えて、環境、医療、人権などの多様な NGO が国際協
力に参加する、より包括的な取り組みを意味する。  
353 韓国で活動する開発 NGO は、朝鮮戦争により疲弊した韓国を対象とする外国
のものであった。こうした団体は 1980 年代の経済成長によって大半が撤収した。
1990 年代からは、国連加盟、WTO 加盟、OECD 加盟などを受け国際社会に対する
貢献が求められる中、国際 NGO の韓国支部に加えて自発的な NGO 団体が設立さ
れるようになった。韓国の開発 NGO のネットワーク型 NGO である国際開発協力
民間協議会（Korea NGO Council for Overseas Development Cooperation, KCOC）の調
査によると、開発 NGO は 1920 年代〜60 年代に 8 団体（9%）、70 年代〜80 年代に
14 団体（16％）が設立された。この時期の開発 NGO は主に国際 NGO の韓国支部
として韓国を対象に支援を行うための団体であった。1990 年代に設立された開発
NGO は 26 団体（30％）であり、2000 年代に 35 団体（40％）、2010 年代に 4 団体
（5％）であった。また、事業範囲を国内から海外に拡大した NGO も 1990 年代に
32 団体（38％）、2000 年代に 43 団体（51％）であった。NGO 支援事業は後の金大
中政権以降継続的に拡大され、特に 2000 年代にはアフガニスタン支援の 250 万ド
ル、イラク支援の 6000 万ドルが NGO によって実施された。国際開発協力民間協
議会編『2011 年国際開発協力 CSO 編覧』国際開発協力民間協議会、2012 年、17−









性を保つため重点協力国を選定した。1992 年に重点支援対象国に選定した 8 ヶ








た。金利は年 2〜5％から、DAC 加盟国水準の 1〜5％に引き下げ、返済期間も
10〜25 年から 10〜30 年に緩和した。なお、利子や延滞金などがかからない猶








                                                      
354 1992 年における重点支援対象国 8 ヶ国は、中国、インドネシア、フィリピン、
パキスタン、ベトナム、ポーランド、ケニア、チリである。ポーランドに対する有
償資金協力は、北方外交の観点から 1992 年 5000 万ドル規模の通信分野の現代化事
業が実施された。また、非同盟会議加盟国であったケニアに 14000 万ドル規模の技
術訓練所設立事業が行われた。  
355 年度別割合は、1993 年（78％）、1994 年（32%）、1995 年（81%）、1996 年（39%）、








DAC は 1992 年の「ヘルシンキパッケージ」合意において、商業成立性
（commercial viability）規制が原則上導入され、「商業成立性」が認められる案
件に対するタイド援助借款供与は禁止された 358。上述したように DAC に正式
加盟国ではなく、オブザーバー国であったため、OECD 加盟による制度整備が
求められたわけではない。しかし、後の DAC 加盟のためには、有償資金教協
力におけるタイド率を含む制度整備が課題として浮上してきたのである 359。  
 
第４節	 開発援助の本格化の要因  
 






第１項	 国際経済の自由化の進展  
 
冷戦終結という国際秩序の劇的な変化に直面した盧泰愚政権は、これを利用
した積極的な北方政策の推進により、1990 年にはソ連、ついで 1992 年には中
国との国交正常化を果たした。そして 1991 年には、長年の懸案であった国連加
                                                      
356 年度別割合は、1993 年（78％）、1994 年（32%）、1995 年（81%）、1996 年（39%）、
1997 年（24%）である。前掲注 335 に基づいて筆者作成。  
357 前掲注 237、68 頁。  
358 前田充浩「開発援助規制の国際レジームに関する世界システム論分析」第 2 巻、
第 2 号、情報社会学会、2007 年、70-85 頁。  
359 前掲注 237、62 頁。韓国の有償資金協力のタイド率は、DAC 加盟が本格的に議
論される 2006 年まで 100％であった。前掲注 335。DAC 加盟の制度改革の山場の












来続いていたウルグアイ・ラウンド（Uruguay Round of Multinational Trade 
Negotiation）が進展をみせていた。1992 年 11 月にウルグアイ・ラウンドの最
大の課題の一つであった、米国と EU との間の農業分野の補助金削減問題につ
いて合意がみられ、1993 年 7 月の日本・アメリカ・EU・カナダの四国間での
市場アクセスに関する合意を経て、同月の東京サミットにおいて、ウルグアイ・
ラウンド交渉を年末までに終結させることが参加国間の合意として表明された。
実際、1993 年 12 月 15 日に最終合意文章案を 118 の国及び地域が受け入れ、全
分野についての交渉が終結した。こうして、GATT 体制に代わる国際貿易に関
する新たな取り決めである WTO の発足に、国際社会は向かうのである。  







サービスの自由な移動が保障されるようになった。特に EC12 ヵ国と EFTA5 ヵ
国間の欧州経済協定により、世界貿易の約 48％を占める単一市場が出現した。
なお、1993 年 11 月には EU（Europe Union）が発足し、経済分野のみならず、
外交・安全保障政策、司法・内政協力という新たな連合の時代を迎えることに
なった。韓国が位置する環太平洋地域においても、EU よりははるかに緩やか






豪、ニュージランドに ASEAN 加盟 6 ヶ国を加えた 12 ヶ国が、1989 年アジア























                                                      
360 金泳三大統領は就任演説においても、最初に「我々は待ち望んでいた文民民主
主義時代を開くためこの場に集いました。今日を迎えるために 30 年を待っていま
した」と述べていた。「第 14 代大統領就任演説」1993 年 2 月 25 日、大統領記録館
ウェブサイト演説記録データベース  


















                                                      
361 1993 年 6 月 24 日、青瓦台で行われた国会議員との面談で、「我々が共同体意識
を持って、企業の経営者・労働者、政府、国民が苦痛を分かち合えば、2~3 年以内
に文民政府の最大の目標である先進国入りが可能になる」と述べた。  
362 1993 年 7 月 5 日、労働組合代表との面談で「過去において大統領と労働者代表
が話し合ったことはありません。我々は今先進国の手前にいます。この機会を逃す
と二度と希望はありません」と述べた。1993 年 12 月 3 日、サムスン電気の工場を
訪問し、「韓国の経済を活性化するためには労働問題を解決しなければいけない。
これから 2〜3 年が、韓国が先進国になるか、後進国になるかが判断される重要な
時期である」と述べた。前掲注 312。  
363 1993 年 7 月 7 日、農協教育院で「韓国が先進国になるためには、農産品の国際
競争力を高める必要があり、そのためには農業人口の減少は不可欠である。農林水
産分野の構造改革に積極的に参加してほしい」と述べた。前掲注 312。  
364 1993 年 10 月 8 日、青瓦台で行われた教育関係者との面談で「韓国は先進国を
目指しているが、GNP だけ高ければ先進国になるのではなく、教育・文化の質が
高くないと先進国の仲間に入れない」と述べた。また、1993 年 11 月 14 日、記者
会見で「教育改革は私達が先進国になるかどうかの可否を決定する最大の課題であ
る」と述べた。前掲注 312。  
365 例えば、朴正煕政権の末期であった 1979 年 7 月 23 日、国会本会議の演説で「（経
済成長を通じて）この国を先進国に引き上げたとは言え、19 年の長期統治は長す
ぎる」と述べ、朴正煕政権の経済的成長は評価しながらも、政治面における独裁を
批判していた。また、全斗煥政権期の 1986 年 7 月 1 日、外信記者クラブの「民族
和解の門を開こう」演説で憲法改正による直接投票が実現されたことを評価してい
た。「もし、（政党間の）合意を通じて韓国の民主化に成功するならば、韓国は先進








1992 年には、韓国の「先進国入り」を国家ビジョンとして強調していた 367。  
 











                                                                                                                                                              
述べている。前掲注 312。  
366 1991 年 10 月 7 日、国会本会議の演説で「韓国が先進国の手前で留まっている
理由は、発展の原動力であった勤勉性と創造力を失っているからである。国民のモ
ラル水準、特に（社会）指導層の姿勢が問題だという指摘もある」と述べた。1992
年 1 月 1 日、民主自由党の代表議員としての新年演説では「我々は急変する国際情
勢の中で、政治、経済、社会など歴史的変換期を迎えている。この重要な時期に全
ての力と知恵を集結すれば先進国の仲間に堂々と入ることができる」と述べた。前
掲注 312。  
367 1992 年 6 月 9 日、韓国日報の寄稿文では「私達が蓄積してきた成長の潜在力を
最大に発揮し、先進国の仲間に入るためには、全ての国民がお互いに譲り合い、犠
牲を払いながら、使命感をもって走りだす雰囲気が必要である」と論じた。1992
年 11 月 13 日、大統領選挙演説において、「今度の大統領選挙は民族の運命が掛か
っている歴史的選挙である。韓国を先進国に作り上げ、南北統一という民族の課題
を成し遂げるため選挙運動に最善を尽くしてほしい」と述べた。前掲注 312。  
368 WSSD は、1995 年 3 月、デンマークコペンハーゲンに於いて開催され、先進国
及び途上国の 118 ヶ国が参加した。このサミットでは、貧困、失業、社会分裂など
の人間の安全保障を脅かす問題を解決するため、援助国は ODA の 20％を社会開発
のために出資し、被援助国は国家予算の 20％を社会開発に支出するとの合意を含
むコペンハーゲン宣言をした。UN「World Summit for Social Development」1995 年

























                                                      
369 前掲注 312。  




る」と述べた。前掲注 312。  






維持活動にも積極的に参加する」と述べた。前掲注 312。  











されていた。以下では、1996 年 11 月 26 日に開かれた第 15 代国会の本会議の






億ドルと予想される中で、国内金融機関の不良債権が 96 年 6 月末現在、2 兆 7000
億ウォンに膨れ上がっていることを指摘しながら、資本流入は物価上昇、為替
率の悪化、貿易赤字につながると指摘した 375。自由民主連合のパク・ガンテ議








                                                      
373 前掲注 390。  
374  ビョ・ンウンジョン議員は、「韓国政府の研究機関である韓国開発院（Korea 
Development Institute）によると、OECD に加盟する場合、外資の流入規模が 1999
年まで 195 億ドルになり、貿易赤字は毎年 10 億ドル増えると予測していた」こと
を根拠として提示していた。前掲注 390、3 頁。  
375 前掲注 390、6-7 頁。  












おらず、制度が十分に定着していないことを指摘した 378。  
最後に、国民の同意を十分に得ていないことが問題として指摘された。1993
年の政権発足の際に、1996 年を目処に OECD に加盟することが発表されたにも
拘わらず、国民に対する十分な説明もなく、官僚の間でも十分な議論がなされ











ることを指摘し、近いうちに WTO に加盟することを考慮すれば、OECD 加盟
を契機に先んじて資本自由化を進めることは賢い判断であると述べた 381。つま
り、韓国経済における資本市場の自由化は国際経済秩序の中で不可避であり、
                                                      
377 前掲注 390、3 頁。  
378 前掲注 390、14 頁。  
379 前掲注 390、6 頁。  
380 前掲注 390、15-16 頁。  































                                                      
382 前掲注 390、5 頁。  
383 前掲注 390、7 頁。  




で賛否両論があったが、票決は 262 人の内、賛成 158 名、反対 100 名、棄権 2




年の 5 月から 1996 年の 5 月までの第 14 代国会では、299 席の議席の内、与党
が 149 席、第二党の民主党 385が 97 席、第三党の統一国民党が 31 席であった。
与党が過半数議席には一人足りなかったが、任期末には議員の移党により議席







少ない 12 席を占めしていた民主党が、与党への支持表明をしたからである 386。







                                                      
385 民主党の総裁は金大中、統一国民党の総裁は大手企業現代の創業者であるジョ
ンジュヨンであった。  
386 聯合ニュース「民主党 OECD 加盟票決処理の表明」  
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=etc&oid=001&aid=000412725
8（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
387 聯合ニュース「与野 OECD 処理合意の背景と展望」  
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=etc&oid=001&aid=000412265




第 5 項	 DAC 加盟の限界  
 
	 金泳三政権の開発援助の拡大は歴代政権と比べて極めて顕著であったが、そ
の一方で指摘しなければならないのは、OECD 加盟の際に DAC への加盟を果た
せなかったことである。その理由は、韓国の ODA 政策の実績が質量両面にお
いて DAC の求める水準に達しなかったことに求められよう。  
	 金泳三政権の ODA 予算は前の盧泰愚政権と比べて約 2.2 倍拡大されたとは言
え、国際的な水準すなわち DAC 加盟国の水準は満たしていなかった。1996 年
の韓国の ODA 実績は約 1 億 7 千万ドルであり、対 GNP 比は 0.033%であった 388。
これは、DAC 加盟国の平均 GNP 対比 0.3％と比べるとはるかに不足していた 389。
こうした格差は国会の議論でも指摘され 390、DAC 加盟による ODA 予算の拡大
が懸念されていた。金泳三政権は「政府は OECD に加盟しても同時に DAC に
加盟することはせず、それによる ODA 予算の追加負担はない」と述べ、「OECD














                                                      
388 前掲注 337。  
389 同上。  





























                                                                                                                                                              
391 『朝鮮日報』1995 年 3 月 29 日、9 面。  
392 金石鎬「国際開発法上の韓国の地位：韓国の OECD 加盟にあたり」『国際法学
会論叢』大韓国際法学会、第 35 巻、第 1 号、1990 年、105−133 頁。  
393 前掲注 390、3 頁。  
394 新政治国民会議のキム・ヨンジン議員も先進国の農業市場圧力について懸念し

















































































鮮に対して合計 2 億 7 千万ドルの人道支援を行い、開発援助、とりわけ ODA












































大中政府時期の南北間相互性に関する研究」『国際政治論叢』第 43 集、第 1 号、韓
国国際政治学会、326 項。  
396 ヤンスンハム編、「朝鮮半島分断管理と韓国の外交政策：李承晩、朴正煕、金
大中政権の比較分析」『韓国国家管理と大統領リーダーシップのビジョンとモデル』
延世大学校国家管理研究院、2010 年、68 頁。  
397 1998 年 3 月金大中政権が発足する直前の 1997 年 12 月にアジア金融危機によっ





を重ね、2000 年 12 月 4 日に、金大中大統領は「我が国は IMF の危機を完全に乗り
越えた。」と公式に発表した。つまり、金大中政権の全時期において優先目標とし
て設定されたのは、「朝鮮半島における平和の定着」である。外交通商部編「外交


























                                                      
398 「第 15 代大統領就任演説」1998 年 2 月 25 日、大統領記録館ウェブサイト演説
記録データベース http://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2017 年 8
月 9 日最終アクセス）  
399 平和問題研究所編「付録１：金大中大統領	 のベルリン宣言」『統一問題研究』
第 12 巻 1 号、平和問題研究所、2000 年 6 月、323−329 頁。  
400 同上。  








ては、2000 年 6 月 15 日に分断以降最初の南北首脳会談が開かれたことを除い
ても、軍事、経済、文化の各分野において、長官レベルから実務レベルまで政




後である 1998 年 4 月に発表された「政経分離原則に従う南北経済協力活性化措




農水産物、肥料支援、電子・電気製品などで継続され、2000 年の IMF の救済





146 名であったが、1997 年（1,015 名）、1998 年（3,317 名）、99 年（5,599 名）、
2000 年（7,280 名）、2001 年（8,551 名）、2002 年（12,825 名）といったように、
持続的に増えていたのである 408。  
                                                                                                                                                              
政府を立ち上げる段階である。統一部『統一白書』、2002 年。  









407 南北間の交易実績は、金泳三政権において、金大中政権の約半分である 12 億
ドルであった。統一部『統一白書』、2003 年。  

















第２節	 北朝鮮に対する人道支援  
 











国際社会の言う開発援助、とりわけ ODA の定義は、OECD の DAC が定めて
いる次の 3 つの要件 410を満たす必要がある。第一に、政府ないし政府の実施機
                                                      
409 離散家族とは、朝鮮戦争によって韓国と北朝鮮に離れて住んでいる家族である。 



























トを基準にしている。それは、世銀で発表する一人当たり GNI を基準にし 413、
                                                                                                                                                              





ト 25%以上のものに限る。前掲注 47、76-77 頁。  
412 統一部編「統一部 30 年史」統一部、1999 年、334 頁。  






























                                                                                                                                                              
した。なお、所得別の区分も 7 つから４つに単純化した。  
414 OECD	 DAC	 ウェブサイト  
http://www.oecd.org/dac/stats/historyofdaclistsofaidrecipientcountries.htm（ 2017 年 8
月 9 日最終アクセス）  



























                                                      
416 平和問題研究所編集部編「北朝鮮 ODA としてそれは可能なのか」『統一韓国』
第 27 巻、第 1 号、平和問題研究所、2009 年、86−87 頁。  
417 カン・ミョンオク「北朝鮮と ODA」『韓国国際政治学会学術大会発表論文集』
韓国国際政治学会、2008 年、181−207 頁。  
418 国際開発協力委員会「中期 ODA 拡大計画」2008 年、1 頁。  























第２項	 政府による対北朝鮮支援  
 
	 金大中政権（1998 年〜2002 年）において政府レベルの支援総額は、29,875
万ドルであり、歴代政権の全てが支援した 23,505 万ドルを上回る金額であった。
金大中政権以前には、金泳三政権が自然災害による食料不足を補うために 2 回
                                                                                                                                                              
南南協力、地域開発銀行による開発援助については、限定的でありながら肯定的な
見解も存在すると述べている。イム・ウルチュル「北東アジアの開発協力：北朝鮮
の認識と法的対応」『統一政策研究』第 19 巻 2 号、2010 年、237−269 頁。  
421 国 連 人 道 問 題 調 整 事 務 局 （ United Nations, Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, UNOCHA）は、援助国、国際機関、NGO などの資料に基づい
て国際社会の人道支援の実績を集計している。2000 年から 2014 年まで北朝鮮に対
する国際社会の人道支援の総額は約 20 億ドルであり、最大供与国は韓国が 4 千 3
百万ドル、米国が 2 千 5 百万ドル、日本が 2 千 4 百万ドルである。UNOCHA Financial 
Tracking System(FTS) データベース http://fts.unocha.org（2017 年 8 月 9 日最終アク
セス）  
422 ファン・ジファン「李明博政府の南北関係と新たな対北朝鮮政策の模索：太陽
政策対制裁の二分法を超えて」『公共政策研究』第 17 巻、第 2 号、韓国公共政策学
会、2010 年、27−56 頁。  
423 ファン・ジファン「国際社会の対北朝鮮支援の動向と韓国」『KDI 北朝鮮経済
















＜表  9	 韓国政府の対北朝鮮支援＞  
単位：万ドル  
年  金額  支援方法  内容  
小計  詳細  
1998 1,100 1,100 WFP トウモロコシ、小麦粉  
1999 2,825 2,825 二国間  肥料  
2000 7,863 7,863 二国間  肥料  
2001 7,045 353 二国間  衣類  
4,921 二国間  肥料  
1,725 WFP トウモロコシ  
46 WHO マラリア薬  
2002 8,375 1,739 WFP トウモロコシ  
59 WHO マラリア薬  
6,577 直接  肥料  
合計  27,208 






料計画（United Nations World Food Programme, WFP）、国際連合児童基金（United 
Nations Children's Fund, UNICEF ）、 世 界 気 象 機 構 （ World Meteorological 
Organization, WMO）、国際連合開発計画（United Nations Development Programme, 






















よって、北朝鮮支援を実施する NGO 団体の数が 25 まで増え、政府レベルの事
業と合わせて実施された 424。  










＜表  10	 NGO の対北朝鮮支援＞  
単位：万ドル  
年  金額  内容  団体（数）  
1998 2,085 トウモロコシ、じゃがいも、  
衣類、医療品など  
赤十字、現代  




2000 3,238 医療品、衣類、小麦粉など  NGO（13）  
2001 6,017 果物、様な、医療品  NGO（19）  
2002 4,577 粉乳、衣類、文房具など  NGO（25）  
合計  27208 
出典：統一部、『統一白書』2003 年の基に筆者作成。  
 






金大中政権の開発援助、とりわけ ODA の総額は、前の金泳三政権と比べて 8




                                                                                                                                                              




＜表  11	 金大中政権の開発援助の実績＞	
 
単位：百万ドル  
出典：DAC 統計（DAC Statistics on OECD.STAT）のデータに基づき筆者作成。  













                                                      
425 有償資金協力は支援約束から実施まで、最大 18 ヶ月が掛かる。前掲注 237、67
頁。  
426 EDCF 支援事業の契約実績は 6164 億ウォンの内、韓国企業が 6092 億ウォン、
現地企業が 72 億ウォンである。国会事務処『1999 年度財政経済委員会議事録、韓
国輸出入銀行』1999 年 10 月 13 日、16−17 頁。  
427 2012 年の基金全体の中で、政府出資金は 73.5％である。政府出資金が「ゼロ」
であったのは、金大中政権が唯一である。対外経済協力基金統計（2017 年 8 月現
在）。輸出入銀行ウェブサイト  
	 金泳三	 金大中	
合計	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 合計	
合計	 825.8	 310.79	 462.93	 291.44	 400.74	 396.88	 1862.78	
二国間援助	 489.76	 212.08	 191.44	 180.24	 259.81	 294.34	 1137.91	
無償資金協力	 263.61	 63.3	 56.67	 65.53	 80.31	 94.97	 360.78	
有償資金協力	 226.13	 148.8	 134.73	 114.68	 179.45	 199.42	 777.08	






そして、無償資金協力の場合、KOICA が設立した 1991 年から 2012 まで一度
も減少したことがないが、アジア金融危機の翌年である 1998 年に前年度実績よ
り 1998 年に 3 百万ドル、1999 年 6 百 4 千万ドルの予算削減があった 428。  
 



















1994 年金日成の死亡から 4 年が経ち、1998 年に、金正日は国家最高職である国
                                                                                                                                                              
https://www.edcfkorea.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=004002004001
（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
428 韓国国際協力団ウェブサイト。http://stat.koica.go.kr/（2017 年 8 月 9 日最終ア
クセス）。に基づいて筆者作成。  




















第２項	 韓国と北朝鮮の国力  
 
	 金大中政権の IMF 救済金融基金の早期返済は、国家財政を回復させたことに
加えて、北朝鮮に対する支援を行う余力を与えた意味もあった。南北間の差、
とりわけ北朝鮮をはるかに上回る国力を得たことである 432。北朝鮮と韓国の一
人当たり GDP の格差は、1970 年には 384 ドル対 735 ドルであったが、1990 年
には 284 ドル対 6,293 ドルまで格差が拡大し、その差は顕著になった 433。1970
                                                                                                                                                              
70, no. 2[1991]: 19-30. 
430 前掲注 397。  





治：権力と平和』福村出版、1998 年、109-161 頁。  





年から 1990 年までの間、韓国の経済成長率は年平均 9.4％と飛躍的な発展を遂
げており、それに伴い南北間の経済格差は大幅に拡大した 434。金大中政権が発
足する直前の 1997 年の北朝鮮の GNP は 177 億ドルで、韓国の 4,740 億ドルと




















                                                      
434 前掲注 446。  
435 Worldbank Database。http://data.worldbank.org/（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  











した考え方は、1980 年「共和国連邦制統一方法」、1995 年「金大中 3 段階統一
論 439」として発展していった。つまり、冷戦集結で新たな国際秩序が形成され















                                                      




である。同上、281-282 頁。  
440 「韓国経済、民主化へ決意	 金大中・新大統領が会見」『朝日新聞』1998 年 1






主の御声を聞きもらすまいと全力をつくしています」と書いていた。1980 年 11 月






























た 445。  
 
 
                                                      




同上、163 頁。  
444 CNN 記者会見、2000 年 12 月 10 日  




第４項	 アジア金融危機の勃発と融資の早期返済  
 
	 1993 年発足した金泳三政権は、「世界化」という国家目標の下で、1996 年に













ウォン・ドルの交換レートは急上昇し、「 IMF 事態 448」が顕在化することにな




れる。結局、11 月 14 日金泳三大統領は「米国などの近隣諸国に外貨を借りる
つもりだが、状況が厳しい場合、 IMF の救済基金を借りなければならない」と
                                                      
446 韓国銀行経済統計データベース	  
https://ecos.bok.or.kr/ （2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
447 1997 年 1 月ハンボ鉄鋼、4 月真露グループ、7 月起亜グループ、など。  
448 1997 年、韓国が経済危機によって IMF から救済金融基金を貸し付け、構造調
整を受けたことを韓国では、「 IMF 事態」と呼ばれている。  
449 1997 年、10 月 24 日米国の S&P 社は韓国の信用格付けを AA−から A2 に下げ、
27 日にはムーディーズ社が A1 から A2 にさげた。10 月 30 日、韓国の両替率は市




する記者会見を開き、事実上、 IMF に対する緊急支援を要請した 450。  




た。同時にそれは、OECD 加盟が決定した 1996 年 12 月 12 日から 1 年も立って





1997 年 12 月 12 日の大統領選挙で勝利した金大中は翌年 2 月 25 日、第 15 代












                                                      
450 『朝鮮日報』1996 年 11 月 15 日。  
451「官民こぞって「倹約」ムード	 韓国の金融危機」『週刊アエラ』1997 年 12 月
15 日。  
452 例えば金大中大統領の考え方は、以下に詳しい。『朝日新聞』「民衆信じて「第
二の建国」	 金大中氏会見一問一答」1998 年 1 月 23 日、朝刊 2 外、18 面。  













関する IMF と IBRD の第一次金融部門の評価プログラム（ Financial Sector 
Assessment Program）が実施された。そこで、韓国の通貨・金融政策の透明性、
資金決済制度の効率性、などが評価されていた 455。  
	 第二に、企業の構造調整である。それはもともと 1997 年 12 月 3 日金泳三政
権と IMF が合意した IMF 緊急資金支援のための移行事項（Korea- Memorandum 
on the Economic Program）で最初に提起され、金大中政権発足の前の、1998 年











                                                      
455 2001 年 9 月 IMF への返済を終えのち、IMF と IBRD が外貨危機を乗り越えた韓
国の金融システム及び健全性に関する評価プログラムを実施し、通貨・金融政策の
透明性、資金決済制度の効率性が評価された。  
456 こうした改革のため、産業発展法（1992 年 2 月）、企業支配構造改善委員会の
設置（1993 年 3 月）、政府組織法改正（1999 年 5 月）、会社整理法改正（1999 年 12
月）、破産法改正（2000 年 1 月）、企業構造調整会社の設立法（2000 年 2 月）など
の法整備を行っていた。  











 こうした結果 2000 年 6 月 12 日、1997 年以来 11 回も続いていた IMF との政策
協議が終了し、9 月 20 日に韓国政府は IMF からの借り入れを予定より、返済
することを明らかにした。12 月 4 日に、金大中大統領は「我が国は IMF の危
機を完全に乗り越えた」と公式に発表した。  
 




を果たした。こうした NGO による支援が可能になった背景には、1987 年の民
主化以来、環境、地域開発、文化、宗教、労働、経済などの多様な NGO が生
まれ始め、1990 年代には NGO が爆発的に増えていた 459。こうした基盤は北朝
鮮支援を行う NGO の誕生にもつながり、1996 年の「我が民族助け合い運動、
Korea Sharing Movement」を筆頭に、人道的観点から北朝鮮を支援する NGO が
続々登場してきた。  
 




                                                                                                                                                              
月 23 日、朝刊 2 外、18 面。  
458 同上。  






額 2 億 7 千万ドルという前例のない規模で供与された。他方、アジア金融危機











































太陽政策であった。   
                                                      
460 北朝鮮に対する人道支援について、「統一部」は統一政策として解釈し、「外交










































れば、太陽政策を継承しながら、OECD 加盟の際に加盟できなかった DAC 加盟
が公表され国際社会の援助潮流に合わせた制度改革も進められていた。なお、
対米協力の観点から供与された無償資金協力もあったものの、開発援助の実績
は金政権の 18 億ドルから 28 億ドルへと量的に拡大した。なぜ、盧武鉉政権は












                                                      
461 本章は、姜宇哲「韓国の国際協力政策の再構築―「国際開発協力基本法制定」


























障政策の基盤構築」を取り上げた 468。  基盤課題は戦略課題と比べて緊急度は
低いものの、戦略課題を後押しする外交政策の基盤を構築する意味として定め
                                                      
463 盧武鉉「第 16 代大統領就任演説」2003 年 2 月 25 日、大統領記録館ウェブサイ
ト演説記録データベース http://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2017




編集委員会『参与政府国政運営白書』国政広報処、2007 年、23-25 頁。  
465 韓国の歴代政権の中で、外交政策及び安全保障政策に関する政権の方針を綜合
的にまとめたのは盧武鉉政権がはじめてである。国家安全保障会議常任委員会『平
和繁栄と国家安保；参与政府の安保政策構想』国家安全保障会議事務処、2004 年。  
466 同上、20−29 頁。  
467 同上。  












て、多国間外交、国際機関への関与も指摘された 472。  
 
第２節	 韓国の DAC 加盟準備  
 





第１項	 DAC 加盟議論の台頭  
 
韓国の DAC 加盟に関する議論は、第 3 章で検討したように 1996 年の OECD
加盟の際には、財政負担を主な理由として先送りされていた。韓国の OECD 加
盟後、アジア金融危機による財政負担に関する懸念や太陽政策に傾斜した開発
援助政策は、盧武鉉政権の発足以降、DAC 加盟の議論が再び浮上してきた。  
韓国の DAC 加盟の発端となったのは大統領の諮問機関である PCSD の提案
                                                      





2007 年、31 頁。  
471 Michael I. Handel, Weak States in the International System. [Routledge, 1990]. 
472 Mehmet Ozkan, “A New Approach to Global Security: Pivotal Middle Powers and 




から始まった。2003 年 11 月、PCSD は韓国の開発援助の現状を検討した上で、
問題点及び改革内容、政策課題を提示した「我が国の政府開発援助（ODA）政
策の改革課題及び改善方案」を発表した 473。その 6 年後、李明博政権下の 2009
年 11 月に DAC 加盟が実現した原点がこの報告書にあったという意味で、極め
て重要な内容である。報告書は、韓国の DAC 加盟を開発援助の中長期的な課
題として取り上げ、DAC 加盟は OECD の中でも先進国入りを意味すると指摘し
ていた。その上で、DAC 加盟の目標を OECD 加盟の 10 周年になる 2006 年を定
めた。  
それを実現するための具体的な改革計画として、開発援助政策の改革期
（2003 年〜2006 年）に、毎年 20％以上の予算拡大を続け ODA 総額を DAC 加
盟国の平均予算規模である GNI 対比 0.1％まで引き上げること、国民参加の拡
大、NGO 支援拡大、政策一貫性の確保を課題として提案した 474。そして、開発








な骨子にする提言は 2005 年 4 月 26 日の国務会議 475で開発援助の実施体制の効
率化を前提にし、2009 年まで援助総額を GNI 対比 0.1％まで拡大することを決
定した 476。  
	 2005 年 11 月 15 日には大統領府の国務調整室 477は、政府関係者と民間の専門
                                                      
473 持続可能な開発委員会『我が国の政府開発援助（ODA）政策の改革課題及び改
善方案』、2003 年 5 月 28 日。  
474 2003 年 ODA 総額は 3.6 億ドル、GNI 比率は 0.06％である。  
475 日本の閣僚会議に当たるもの。  
476 実際に 2004 年 4.2 億ドル、GNI 対比 0.01%だった ODA 実績は、2009 年に 8.1
億 ド ル 、 GNI 対 比 0.1% を 達 成 し た 。 OECD DAC Statistics ウ ェ ブ サ イ ト
https://stats.oecd.org（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）により、著者作成。  












1995 年に定められた DAC の加盟条件は 2004 年に改正され、援助の量につい
て、GNI 対比 0.2％「及び」1 億ドル以上であったが、既存の DAC 加盟国の実
績の平均も 0.23％に過ぎない現実を反映し GNI 対比 0.2％「ないし」1 億ドル






	 2010 年を目処に DAC に加盟する方針は、2006 年 9 月 OECD の事務総長や関
係者も参加していた「韓国の OECD 加盟 10 周年記念会議」の場で明らかにさ
れた 481。なお、2006 年 11 月 CIDC は、2010 年 DAC 加盟を目標にする「DAC
                                                                                                                                                              
佐し、各チョウオウ行政機関の総括、監督、政策の調整、危機管理、政府業務の評
価、規制緩和など国務総理が支持する事頁に関する業務を総括する中央行政機関で
ある。http://law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=136538#0000（2017 年 8 月 9 日最終ア
クセス）  
478 国務調整室編「国際開発協力改善綜合対策」国務調整室、2005 年 11 月 15 日、
27 頁。  
479 同上。  
480 OECD DAC	 Statistics ウェブサイト https://stats.oecd.org（2017 年 8 月 9 日最終
アクセス）により、著者作成。  
481 国務総理は、歓迎演説において「韓国は OECD と新たなパートナシップを作り
上げ、DAC の加盟などを通じて対外援助にも積極的に参加する」と述べた。国務
総理質演説アーカイブ、「OECD 加盟 10 週年記念コンファレンス祝賀メッセージ」
2006 年 9 月 16 日。  






＜表  12	 DAC 加盟条件と韓国の開発援助＞  
2007 年 7 月現在  




	 国際開発協力委員会  






	 中期政策（作成中）  
	 国別援助政策（作成中）  
△  
②適切な援助水準（注１）  
2006 年 ODA 実績 4.4 億ドル  














DAC 勧告の実施  
最貧困国に対するアンタイド勧告  
韓国（2005 年 2.6％）  
☓ 
ODA の年間統計の提出  提出中  ◯  






Peer Review 実施及び参加  加盟後参加  ◯  
出典：国際開発協力委員会「DAC 加盟のロードマップ」、2007 年 7 月 20 日に
基づいて筆者作成。  





2007 年 7 月 20 日、「DAC 加盟ロードマップ 482」は総合対策で提案された CIDC
の第 2 回目の会議で決定され、2010 年を目処に加盟するため、加盟条件別 483に
検討が行われた。「DAC 加盟ロードマップ」で明らかにした DAC 加盟条件と韓













述する DAC 加盟を巡る争点で詳しく検討する。  
 





（旧 ODA 大綱）と類似したものである 484。以下では、なぜ、国際開発協力基
                                                      
482 国際開発協力委員会「OECD 開発援助委員会加盟ロードマップ」2007 年 7 月 20
日。  
483 第一に、適切に開発援助を実施する組織、戦略、政策を持つこと。第二に、適
切な援助水準（総額 1 億ドル以上ないし ODA の /GNI 比率 0.2％以上、第三に、援
助事業のモニタリング及び評価システム。OECD/DAC“AIDE MÉMOIRE ON THE 








＜表  13	 韓国 ODA の実施機関と関連法律＞  
 





1963 年 11 月 11 日  
対外経済協力基金法（EDCF）  1986 年 12 月 26 日  
外交通商部  
MOFAT 
韓国国際協力団法（KOICA）  1991 年 1 月 14 日  
国際協力要員法  1994 年 1 月 7 日  
海外緊急援助に関する法律  2007 年 3 月 29 日  
科学技術部  国際科学技術協力規定  1991 年 12 月 18 日  
情報通信部  情報格差解消法  2001 年 1 月 16 日  
保健福祉部  国際保健医療財団法  2005 年 12 月 23 日  
公正取引委員会  消費者基本法  2007 年３月 28 日  
教育科学技術部  科学技術基本法  2001 年 7 月 17 日  
農林水産部  農業・農村及び食品産業基本法  2008 年 6 月 22 日  
保健福祉部  韓国国際保健医療財団法  2006 年 3 月 24 日  
食品部  森林基本法  2002 年 1 月 1 日  
女性部  女性発展基本法  1996 年 7 月 1 日  









                                                                                                                                                              
力点が置かれ結果としては法的拘束力のない大綱の形で定められた。  




こうした問題は、＜表  13	 韓国 ODA の実施機関と関連法律＞で示すように、
開発援助関連の法的根拠が乱立することからも推測できる。すなわち、韓国の





開発協力基本法制定の動きとして、第 17 代国会（2004 年〜2008 年）に開発援
助に関する法案が四つ提出された 486。しかし、四つの法案の中で、金富謙議員
が提出した「対外援助基本法案」のみが常任委員会で検討された。同法案は、
2007 年 2 月 22 日に関連常任委員会である財政経済委員会から検討報告書が提
出され、所管常任委員会の統一外交通商委員会では、同年 4 月 12 日に検討報告
書が提出された。二つの委員会の検討報告書を踏まえて、6 月 22 日に公聴会が
開催されたが、本会議に審議を上げることはできなかった。また、その他の三









                                                                                                                                                              
少額援助が行われる断片化という問題をとりあげている。また、被援助国の政府が
透明な将来の援助額を知る必要があると指摘している。OECD. 2009 OECD Report 
on Diision of Labour: Addressing fragmentation and concentration of aid across 
countries[OECD, 2009]: 11-12. 
486 第 17 代国会に提出された法案は次の通りである。対外援助基本法案（金富謙
議員他 21 人）2006 年 12 月 19 日提出、国際開発協力基本法案（禹濟昌議員他 25
人）2007 年 3 月 6 日提出、対外援助基本法案（權永吉議員他 11 人）2007 年 5 月 9
日提出、国際開発協力基本法案（金武星議員他 28 人）2007 年 6 月 15 日提出。大
韓民国国会議案情報システムウェブサイト  





第２項	 タイド援助の改革  
 















こうした問題を解決するために、DAC は 2001 年「最貧困に対するアンタイ






                                                      
487 前掲注 47。  
488 クォン・ユル「国際社会のアンタイド現状と我が国の対応」『国際開発協力』
第 4 号、韓国国際協力団、2007 年、7−22 頁。  
489  OECD/DAC, The 2001 DAC Recommendation on Untying ODA to the Lease 





率は 2001 年の採択の以来改善がなされ、2010 年の実績をみるとアイルランド、
英国、ノルウェー、スウェーデンが 100％、カナダ、ドイツ、日本、デンマー
ク、オランダなどが 90％以上、米国、オーストリアが 60％以上であり DAC 加








＜表  14 韓国のアンタイド率の推移＞  
単位：％  
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tid 97.4 94.3 89.5 80.6 80.8 81.4 79.5 63.6 56.7 51.6 
Partly 
Tied 
1.8 4.2 8.9 16.9 15 16 18.6 11.7 7.5 0 
Untied 0.8 1.5 1.6 2.5 4.2 2.6 1.9 24.7 35.8 48.4 
出典：OECD DAC Statistics DAC7b。OECD ウェブサイト http://stats.oecd.org/（2017
年 8 月 9 日最終アクセス）  
 
	 大統領の諮問機関である PCSD は 2004 年の「我が国の政府開発援助政策の改
革課題及び改善方案」において、当時の韓国の ODA が他の DAC 加盟国より極
めて高いことを取り上げ、無償資金協力である場合も資金の 75％が韓国に戻っ
ているため、アンタイドの比率を引き上げる必要があると述べていた 493。  
                                                      
490 OECD/DAC, DAC Peer Review Reference guide, [OECD, 2013]. 
491 外務省編『政府開発援助白書』外務省、2011 年、221 頁。  
492 OECD DAC	 Statistics ウェブサイト https://stats.oecd.org（2017 年 8 月 9 日最終
アクセス）（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）により、著者作成。  





















されていた 496。  




2005 年 11 月に発表された「国際開発協力改善の総合対策」でも再び取り上
げられ、2010 年 DAC 加盟を向けて改善すべき問題として指摘された。これを
                                                      
494 財政経済部と EDCF の主張については、輸出入銀行『我が国の ODA のの中長
期政策方向』2004 年 7 月。国会事務処「2005 年度財政経済部所管基金運営計画案
の検討報告」2004 年。国会事務処「輸出入銀行基金運営委員会、国政監査資料」
2005 年。財政経済部「2006 年度 EDCF 重点推進課題」2005 年などがある。  
495 国会事務処「輸出入銀行国政監査、財政経済委員会議事録」大韓民国国会、2006
年 10 月 27 日、38 頁。  
496 2004 年、2006 年の EDCF を運営する輸出入銀行の国政監査において、ほぼ 100％




契機に 2007 年からアンタイドに向けた動きが活発になり始めた。1 月に副総理
が有償資金協力のアンタイド化を積極的に推進することを支持し、3 月から 6
月まで専門機関による調査を踏まえて、6 月と 7 月の公聴会で、財政経済部、
EDCF、業界関係者は、アンタイド化の必要性については認めるが、段階的な
導入、国内企業の競争力強化、他の援助国の調達事業に参加することを通じて
アンタイド化の副作用を最小化するに押さえたいと述べていた 497。 9 月には
EDCF 運営委員会の規定及びアンタイド化のガイドラインが上記議論に沿って
改正され、12 月にはアンタイドによる有償資金協力の第一号としてマダカスカ
ルに 14 百万ドルの国道補修事業が供与された。  
	 2008 年 1 月の国際開発協力委員会は、「援助のアンタイド化推進ロードマッ
プ」を発表し、下記のように段階的に推進する方針を決めた。  
 
＜表  15	 アンタイド化推進計画＞  






MDB 出資事業  

















注：MDB（Multilateral Development banks）：国際開発金融機関  
 
＜表  14 韓国のアンタイド率の推移＞をみると、2006 年わずか 1.9％に過ぎ
なかったアンタイド率は、2005 年の総合対策発表後に改善が進み、2007 年 24.7%、
2008 年 35.8%、2009 年 48.4％まで大幅に拡大されていた。  
 
                                                      




第４項	 開発援助の量的拡大  
 
	 盧武鉉政権の開発援助政策に対する積極性を、韓国の開発援助予算、とりわ
け ODA 実績から検討してみよう。韓国の ODA 予算はどのように変化してきた
のであろうか。開発援助実施機関が設立された 1987 年から 2002 年に至るまで、
総額は右肩上がりで拡大してきた 498。注目されるのは、アジア金融危機による
財政悪化を受けての、金大中政権における一時的な停滞である。金大中政権








＜表  16	 盧武鉉政権の開発援助の実績＞  
単位：百万ドル  
	 金大中	 盧武鉉	
合計	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 合計	
合計	 1862.78	 479.56	 518.23	 815.42	 459.11	 669.48	 2941.8	
二国間援助	 1137.91	 321.32	 404.93	 502.19	 379.25	 471.78	 2079.47	
無償資金協力	 360.78	 190.63	 259.66	 344.71	 261.12	 344.63	 1400.75	
有償資金協力	 777.08	 130.71	 145.3	 157.47	 118.11	 127.12	 678.71	
多国間援助	 724.87	 158.24	 113.3	 313.23	 79.86	 197.7	 862.33	
出典：DAC 統計（DAC Statistics on OECD.STAT）のデータに基づき筆者作成。 
注：支出純額ベース（Net Disbursements）、為替率は、2015 年度米ドル。  
                                                      
498 韓国の歴代政権の ODA 実績は、全斗煥政権（4 千 9 百万ドル）、盧泰愚政権（3.8
億ドル）、金泳三政権（8.3 億ドル）、金大中政権（18.6 億ドル）、盧武鉉政権（29.5






	 韓国の ODA 実績の質的改善は、1987 年から 2002 年までの ODA 予算を踏ま
えて考えると、ODA 予算編成の転換点ともいえる。贈与率は 2002 年に至るま
で 50％を超えたことがなく、伝統的に有償資金協力が重視されてきた。しかし、
2002 年に 32.3％であった贈与率は、2007 年には 73.1％にまで大幅拡大された。
さらに、タイド率は、2000 年までほぼ 100％であったが、2007 年には 63.6％に
まで下がった 499。  





家に対するものとしては最大規模の援助であった 500。イラクに対する ODA 予
算総額２億６千万ドルの内、事業費の 87％を無償資金協力の実施機関である
KOICA が執行し、残りの 13％は国防部が担当した 501。そこで、KOICA が実施
した主な ODA 事業について簡単に触れておきたい。  
	 第一に、終戦後の人道的緊急援助である。国連の緊急支援要請に対応し、国
連難民高等弁務官事務所（Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees 、UNHCR）、UNICEF、WHO、WFP などの国際機関に対する多国間援
助を実施し、建設重機、医療品、初等教育施設への支援を行った。また、韓国
の開発 NGO を通した緊急援助も行った。緊急支援においては、事業費を KOICA
と NGO が共同出資するマッチングファンド（matching fund）形式 502の緊急支援
も実施した 503。第二は、政府機関の再建及び都市機能向上支援である。イラク
                                                      
499 OECD DAC Statistics DAC7b.OECD DAC 統計サイト  https://stats.oecd.org/（2017
年 8 月 9 日最終アクセス）  
500 2013 年 11 月現在までイラクは、韓国が行った ODA 実績の中で累積金額として
最大被援助国である。  
501 韓国国際協力団『イラク再建支援事業評価報告書』2007 年。  
502  マッチングファンド形式とは、事業計画を NGO が立て、事業費を政府（5 割）
と NGO（5 割）が負担する制度である。  
503 こうした NGO への支援は韓国の開発 NGO を育成する契機にもなった。KOICA
の総予算の内 NGO 支援総額は、2000 年（6.1 億ウォン）、2001 年（10.1 億ウォン）、









2003 年 6 月、韓国はイラク企画開発部公務員の行政能力を向上させるため、韓
国国内で研修を実施した。この研修事業は 2007 年まで継続され、行政、貿易、
経済、産業インフラ構築及び運用などの分野で合計 2,649 人への研修を実施し









い比率であり続けてきた。しかし、2003 年から 2007 年までの異例とも言える
無償資金協力の実施は、相対的に有償資金協力の割合を減少させる結果をもた








                                                                                                                                                              
年（28.3 億ウォン）、2006 年（39.8 億ウォン）、2007 年（52.7 億ウォン）である。
KOICA.	Evaluation of KOICA’s NGO Support Program. [KOICA, 2010]: 62. 
504 アルビル地域は、韓国軍の第 2 次派遣地域である。  














第３節	 DAC 加盟に向けた制度改革の要因  
 















 http://www.gallup.co.kr/gallupdb/gallupdb.asp （2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
506 「朝鮮日報」、「ハンギョレ新聞」の記事検索より、韓国のイラク支援が行われ
た 2003 年から 2007 年を対象に、「イラク」、「政府開発援助」のキーワードで検索
した結果、対イラク ODA に関する記事は見当たらなかった。むしろ、記事検索結
果の中には、後述する潘基文国連事務総長の誕生と共に韓国が ODA を通じた国際































                                                      
507 『中央日報』、2006 年 9 月 11 日。  
508	 国会事務処、『第 262 会	 第 12 次	 国会本会議議事録』、2006 年 11 月 10 日。 
509 政府関係者は「国連事務総長の誕生と韓国の経済力、GNI 対比 ODA 総額が
0.05％に留まっていることを意識し、国際開発協力局を新設した」と述べた『朝鮮





し、波紋を起こすこともあった。さらに、2002 年 1 月 29 日の一般教書演説に

















を明らかにし、国際原子力機関（The International Atomic Energy Agency, IAEA）













領 の 南 北 政 策 と 大 差 は な い で す 」 盧 武 鉉 史 料 館 デ ー タ ベ ー ス 。
http://archives.knowhow.or.kr/archives/?bId=520&quotationId=116#verse3（2017 年 8




査察団の国外退去を求め、 2003 年 1 月には核兵器の不拡散に関する条約












のである。2002 年 6 月 13 日在韓米軍の装甲車が部隊に戻る際に、下校中の女
子中学生二人を死亡させる事故が発生した。事故後、事故原因の究明と謝罪を
求めるデモは連日開かれ全国に拡大していった 513。  
	 これが全国に拡大した原因は米国の対応にあった。米国政府は、公務中に発
生した事故のため個人的な過ちはないという米軍の基本方針と、韓米相互安全




国内の反米感情は収まらなかった。むしろ、2003 年 1 月 29 日のブッシュ大統
領の演説にあった「悪の枢軸」に北朝鮮が含まれていたことが、韓国国民の反
                                                      
512 盧武鉉政権の支持者には、若年層と「三八六世代」が主な支持者であったと指
摘している。三八六世代とは、30 代、1980 年代に大学在学者、1960 年代生まれ年
代層をいう。彼らは大学時代に学生運動の経験もありリベラルな政治観をもってい
る場合が多い。西野純也「盧武鉉政権期の韓米同盟関係 -「反米」政権イメージと




























圧に ODA 予算の拡大をもって応えることを明らかにしたのだった 515。  
























は 2006 年 4 月〜5 月にはデンマーク、ギリシャ、カタール、タンザニアを訪問
















                                                                                                                                                              
上国の貧困削減のための政府開発援助を拡大するなど、国際社会の責任ある一員と
しての役割を忠実に進めて参ります」と述べた。大統領秘書室「2007 年度予算案
及び基金運用計画案提出に関する国会姿勢演説」2006 年 11 月 6 日。  
516 外交通商部『参与政府外交政策白書』2007 年、48 頁。  



























われた。CIDC では、2006 年 11 月 2 日から 2007 年 1 月 10 日まで国際開発協力
基本法について 5 回の検討会議が行われた 519。それにも関わらず、詳細につい
                                                                                                                                                              
4 頁  
518 同上、14 頁。  
519 会議の詳細に関する情報は未公開のため、官僚組織の見解は「対外援助基本法
案」の公聴会の議事録について検討する。統一外交通商委員会、対外援助基本法案






革を外交通商部主導に再編することに対する反対があったからである 520。  
 

















助庁ないし外務省（Ministry of Foreign Affairs）が総括するべきであろう 524。と
ころが、無償資金協力は外交通商部が統括し、有償資金協力は財政経済部が統
                                                      
520 外交通商部主導の再編に対する反対は「対外援助基本法案」の検討報告書で指
摘している。同上、18−20 頁。  
521  対外援助は途上国の貧困削減のため持続可能な開発を支援し人道主義及び互
恵協力に基づいて人類の平和と共同繁栄を追求するのを基本理念とする。対外援助
基本法案（第 2 条）前掲注 486。  
522 前掲注 519、3−5 頁。  
523 同上、6−7 頁。  
524 DAC 加盟国 21 ヶ国の内、開発援助を独立した行政機関ないし外務省が総括す
る 20 ヶ国であると指摘し、開発援助の効果を高めるためには援助国の政策が計画
的に立案され政策の一貫性を追求するべきであると述べている。OECD. Managing 


























                                                      
525 前掲注 519、9−11 頁。  
526 有償資金協力は、1987 年制定された「対外経済協力基金法」によって、財政経
済部が運営していた。国家法令情報センターウェブサイト  
http://www.law.go.kr（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
527 ジョンジウォン他『我が国の多国間援助の戦略と政策課題』対外経済政策研究
院、2010 年、162-166 頁。  
528 前掲注 519、13−16 頁。  
529 同上。  
530 同上。  
531 同上。  








第５項	 NGO の政策提言  
 



















                                                                                                                                                              
533 同上。  
534 「国際金融機関の加盟措置に関する法律」は、世界銀行、 IMF、などに対する
出資金は財政経済部の所管であると定めている。  
535 前掲注 519、32−33 頁。  
536 同上  






からはじまった。そして、PCSD は、「我が国の ODA の政策の改革課題及び改




DAC 加盟条件が緩和されたこともあり、韓国の DAC 加盟は、2010 年を目処に
「DAC 加盟ロードマップ」が提示する工程表にしたがって進められた。こうし








の拡大などは、後の李明博政権が DAC 加盟を実現するための基盤となった。  
他方、盧武鉉政権の開発援助の実績を議論する際に、対イラク支援を指摘し
なければならない。盧武鉉政権は、米国と英国に次ぐ 3 番目の規模の兵士を派

































































                                                      






























                                                                                                                                                              
トパワーを構成要素とする。  
540 青瓦台、『李明博政府の外交安保のビジョンと戦略（Global Korea: The National 
Security Strategy of the Republic of Korea）』2009 年 3 月。  
541 同上。  
542 同上。  
543 同上。  
544 同上。  






第２節	 開発援助委員会（DAC）加盟の過程  
 
韓国は 1996 年に OECD 加盟を果たしたものの、DAC のオブザーバーとして
活動を始めていた。OECD 加盟当時、正式加盟国として活動ができなかったの
は、第３章で検討したように、韓国の ODA 実績が約 1 億 6 千万ドル、GNI 対







「国際開発協力改善の総合対策 547」及び 2006 年の「国務総理の演説 548」を通
じて韓国の DAC 加盟に向けた取り組みの推進は再開した。こうした韓国の DAC
加盟方針は李明博政権でも引き継がれ、むしろ本格的に進められたのである。
以下では、その DAC 加盟に至る過程を概観した上で、DAC の審査内容を整理
してみたい。  
 
第１項	 韓国の開発援助委員会（DAC）加盟の経緯と加盟条件  
 
韓国の DAC 加盟の推進は、政権交代による外交政策の方針の変化の中でも
引き継がれ着実に進んだ。李明博政権の DAC 加盟方針は 2008 年 4 月 CIDC が
発表した「中期 ODA 拡大計画」に盛り込まれ、2010 年を目処にすることが明
らかになった 549。同年 DAC の特別審査（DAC Special Review）を通じて、予備
                                                      
546 OECD DAC	 Statistics ウェブサイト https://stats.oecd.org（2017 年 8 月 9 日最終
アクセス）により、著者作成。  
547 前掲注 478。  
548 前掲注 481。  




審査を受けた。2009 年 1 月、加盟申請書を OECD 事務総長に提出し、6 月には
正式審査を経て、9 月に審査報告書が DAC 本会議にて提出された。同年 11 月
には DAC 高位官僚会議（Senior Level Meeting）で韓国の加盟が正式に認められ
た。本章の冒頭で述べたように、OECD 加盟当時、韓国が DAC 加盟を先送りし
た具体的な加盟条件にはどのようなものであったのかを振り返っておきたい。  
DAC に加盟するためには、第一に、開発援助実施における組織、戦略、政策、










＜表  17	 李明博政権の開発援助の実績＞  
単位：百万ドル  
	 盧武鉉	 李明博	
合計	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 合計	
合計	 2941.8	 895.14	 1008.96	 1275.94	 1358.39	 1648.68	 6187.11	
二国間援助	 2079.47	 601.58	 718.47	 978.98	 1014.82	 1221.13	 4534.98	
無償資金協力	 1400.75	 411.28	 453.7	 623.8	 589.7	 737.83	 2816.31	
有償資金協力	 678.71	 190.28	 264.76	 355.21	 425.16	 483.3	 1718.71	
多国間援助	 862.33	 293.56	 290.49	 296.96	 343.57	 427.55	 1652.13	
出典：DAC 統計（DAC Statistics on OECD.STAT）のデータに基づき筆者作成。 
注：支出純額ベース（Net Disbursements）、為替率は、2015 年度米ドル。  
 
                                                      





第２項	 特別審査（DAC Special Peer Review）  
 
























に、援助効果及び成果（Aid Effectiveness and Result）である。DAC は、開発援
                                                      
551 前掲注 48、12 頁。  
552 韓国輸出入銀行編『国際 ODA 動向』輸出入銀行、2009 年 8 月、3 頁。  













であった 557。  
 
第３項	 加盟審査  
 
2009 年 1 月 16 日、韓国は正式に DAC 加盟を申請し、6 月 22 日から 24 日ま
で、4 名の DAC 審査団が実施機関を訪問し審査を行った。審査の主な内容は次
のとおりである。  
韓国の DAC 加盟審査は、ODA 予算拡大の計画をはじめ制度整備が高く評価
された。第一に、開発援助実施における組織、戦略、政策について、韓国の国
際開発協力基本法に基づいた援助理念の確立、CIDC を通じた実施機関の連携
と調整を期待すると指摘した 558。第二に、援助規模（1 億ドル以上ないし GNI
対比 0.2％以上）は、既に 1 億ドル以上の基準を満たし問題はなかったが、DAC
は韓国の ODA 予算拡大の意志を再確認した 559。第三に、開発援助事業のモニ
タリング及び評価システムは、KOICA と EDCF の評価システムを構築しつつ、
評価の独立性、妥当性を図るため制度整備を行っていることを肯定的に評価し
た 560。DAC 審査団は、加盟条件と別に次の項目についても好意的に評価した。
                                                                                                                                                              
554 前掲注 552、4 頁。  
555 同上、22−24 頁。  
556 同上。  
557 国際開発協力委員会「ODA 先進化推進計画」2009 年 5 月 1 日。  
558 韓国輸出入銀行『国際 ODA 動向』2009 年 12 月、26−28 頁。  
559 同上。  




韓国は、近年 DAC の中でオブザーバーとして積極的に活動し 561、2011 年「援
助効果向上に関するかハイレベル・フォーラム」の誘致を成功させ、韓国のイ
メージ向上をはかった 562。総じて好評を得たが加盟審査後の約束事項に関する




があることを確認した 564。こうした審査を経て、11 月 25 日パリで開かれた DAC
特別会議にて韓国の DAC 加盟は満場一致で決定された。  
 
 









り、韓国の DAC 加盟の最大の難問は、DAC 議長の指摘と同様に援助理念と実
施体制を整備することであり、その根幹は盧武鉉政権で実現できなかった国際
開発協力基本法の制定であった。李明博政権下で、いかにして国際開発協力基
                                                      
561 韓国は 1996 年 OECD 加盟以降、DAC にオブザーバーとして活動していた。特
に 2008 年 3 月に DAC の援助効果作業部会議で、韓国の外交通商部の多国間外交
調整管は共同副議長として選ばれ、5 月に合同高位会議で外交通商部の第 2 時間が
合同議長として参加され、2008 年度 OECD 閣僚理事会の議長国を努めたことであ
る。  
562 同上。  
563 前掲注 558。  
564 同上。  
565 『東亜日報』2008 年 9 月 30 日、28 面。  











（2008 年〜2012 年）にも 5 つの法案が発議された 567。これらの法案の制定過
程は、DAC 議長の指摘の通り、韓国が抱えている課題を解決すると同時に、











第２項	 援助理念と目的  
 
                                                      




http://likms.assembly.go.kr/bill/jsp/main.jsp（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  
568外交統一委員会「公的開発援助法案、対外援助基本法案、対外開発協力法案、
国際開発協力法案、国際開発協力などに関する法案：検討報告書」国会事務処、2009
年 4 月、14-15 頁。  
569 前章でも指摘したように開発援助政策の国民の関心の低さを反映したように、
法律制定の議事録には 5 つの法案を巡る政党間の対立はなった。官僚組織の対立が



















した 571。こうした発言は、人道主義を強調する外交通商部の KOICA の援助理
念と経済協力関係の増進も強調する企画財政部の EDCF の援助理念を代弁した







                                                      
570 国会事務処「第 282 回国会外交通商統一委員会議事録」2009 年 4 月 22 日、26
頁。  



























続く 7 月 6 日の外交通商統一委員会でも、企画財政部と外交通商部の意見は
                                                                                                                                                              
置する」と定めている。  
573 前掲注 570。  
574 同上。  
575 国会事務処「第 283 回国会外交通商統一委員会議事録」2009 年 4 月 22 日、52
頁。  
576 朴康浩開発協力局長は、2008 年の DAC の基本法制定に関する勧告内容を取り
上げながら、国会任期中に基本法制定が必要であることを強調していた。同上、52
頁。  




したい思惑があったと考えられる。宋旻淳議員は 4 月 22 日の審査委員会の際にも

















を追求することを基本精神とする。	 	  











される 2 日前の 11 月 23 日というぎりぎりの段階まで議論が重ねられたが、最
終的には基本法制定を優先した外務通商部が財務部の賛意を得るために、最終
                                                                                                                                                              
べ、外交通商部は DAC 加盟を最大の目標にしていたと考えられる。  
578 国会事務処「第 284 回国会外交通商統一委員会議事録」2009 年 7 月 6 日、26
頁。  
579 同上、27 頁。  
580 申珏秀外交通商部次官は「とにかく私達は調整し早急に制定するという立場で
















＜図  2	 国際開発協力基本法制定以前の実施体制＞  
 
出典；  OECD/DAC. Development Co-operation of the Republic of Korea: DAC special 
review. [OECD, 2008]に基づいて筆者作成。  
 
国際開発協力基本法制定以前の実施体制の具体的な状況は、＜図  2	 国際開
発協力基本法制定以前の実施体制＞のとおりであり、二国間援助と多国間援助
の所管部署がばらばらに存在し、かつ二国間援助において、無償資金協力の実
施機関が多いことである。こうした背景には、＜表  13	 韓国 ODA の実施機関
と関連法律＞で示したように、韓国の OECD 加盟以降、特に 2000 年代から技
術協力が拡大され、外交通商部以外の部署も根拠法を次々と成立させ、開発援
                                                      



























                                                                                                                                                              






務処、2008 年 7 月 4 日。  
584 前掲注 557、565。  
585 対外援助基本法「対外援助基本法案」議案番号 203、大韓民国国会事務処、2008





















                                                      
586 金富謙議員代表発議「国際開発協力法」議案番号 1698、大韓民国国会事務処、
2008 年 11 月 3 日。李美卿議員代表発議『国際開発協力などに関する法案』議案番
号 4219、2009 年 3 月 20 日。  



















＜図  4	 実施体制に関する外交通商部と企画財政部の見解＞  
 






                                                      
588 同上、24 頁。  



























部（Ministry of Foreign Affairs）中心の実施体制を有するため、韓国も外交通商
                                                      
590 前掲注 575、26 頁。  
591 同上。  
592 同上。  
593 前掲注 582。  
594 前掲注 575、27 頁。  
595 同上。  
596 同上、30 頁。  















した 601。さらに、調整役として設置された CIDC が 2006 年から 2009 年 4 月ま
でわずか 4 回しか開催されず、実質的な調整機能を期待できないと懸念した 602。
したがって、ODA を統括する独立した行政機関いわゆる援助庁の設立を求めた。
ただ、その予備段階として、CIDC の権限強化による実施機関間の連携と調整
を求めていた 603。  
 







                                                      
598 同上、32 頁。  
599 同上、28 頁。  
600 参与連帯は、DAC の特別審査の際にも NGO として参加し、国際開発協力基本
法の審議期間中に、国際社会の援助潮流を踏まえて、2005 年から 2007 年まで開発
援助政策事業を対象に実施体制の問題を分析し、政策提言を行った。前掲注 581、
14 頁。  
601 同上、11−12 頁。  
602 同上。  











なり、外交通商部の権限も同時に明記されることとなった 605。  
 
 
第４節	 開発援助委員会（DAC）加盟の要因  
 
第１項	 太陽政策から脱却  
 






評価である 607。  
この背景には、李明博政権の発足前の国内状況の影響が大きかった。端的に
                                                      
604 金恵美（梨花女子大学校国際学部教授、国際開発協力委員会民間委員）インタ
ビュー、2010 年 1 月 3 日、ハン・ゼクァン（ODA Watch 事務局長）インタビュー、
2013 年 9 月 28 日。  
605 「国際開発協力基本法」の第 9 条は、「多国間援助の内「国際金融機関の加盟
措置に関する法律」が定める国際金融機関と協力は企画財政部長官が主管し、その
たの国際機関は外交通商部長官が主管する」と定めている。  
606 李明博は約 30 年間の企業家としての経験を踏まえて、政界に入門し国会議員
として政治経験を築き上げ、ソウル市長を歴任し行政経験まで整えていた。  
607 イ・ゼチョル「17 代大統領選挙における経済投票：有権者の経済認識と投票決


























た 613。  
                                                      
608 韓国銀行「国民所得」http:// www.index.go.kr（2017 年 8 月 9 日最終アクセス） 
609 同上。  
610 2002 年米軍の装甲車の事故により、下校中の女子中学生二人が死亡した事件に
対して、ソウル市民が大規模のデモを行っていた。  
611 韓国 Gallup 歴代大統領支持率調査。2003 年~2007 年 Gallup Database 
http://www.gallup.co.kr/gallupdb/gallupdb.asp（2017 年 8 月 9 日最終アクセス）  




















のは適切であろう」と述べた 615。  
韓国の国際社会への貢献を求めていた藩基文国連事務総長の一連の発言は、
李明博政権発足後にも ODA の量的拡大及び質的改善を強く求めていた。例え









                                                      
614 『朝鮮日報』「アフリカ連合首脳会議の開幕、藩基文国連事務総長インタビュ
ー」2008 年 2 月 2 日、A2 面。  
615 同上。  
616 『中央日報』「韓国、途上国・国連平和維持軍の支援について先頭に立つよう
に」2008 年 6 月 28 日、35 面。  
617 『中央 SUNDAY』「藩総長 “国際社会の期待に合わせない韓国、率直に恥ずかし































                                                      


































                                                      
620 第 17 代大統領職引き継ぎ委員会『第 17 代大統領職引き継ぎ委員会白書２』324
頁。  












DAC 加盟を推進すること、GNI 比 ODA 規模を 2012 年までに 0.15％に拡大する
こと、ODA 実施体制を先進化及び戦略的活用の強化を課題として指摘している
623。  












                                                      
622 前掲注 1。  
623 国務総理室「李明博政府 100 代国政課題」2011 年。  
624 第 64 次国連総会の基調演説で李明博大統領は、「韓国が 2015 年まで ODA の規
模を 2008 年対比三倍以上拡大する約束を誠実に守ります」と述べた。  
『朝鮮日報』2009 年 9 月 24 日、A6 面。  
625 「援助効果向上に関するかハイレベル・フォーラム」とは、DAC 加盟国及び主
要国際機関が集まり開発援助政策を議論する国際会議である。  










































満たしたとはいえ、DAC 加盟国の ODA 予算の平均である GNI 対比 0.3％には
満たしておらず、量的拡大は依然として課題であった 628。したがって、予算編
成権を有する企画財政部に譲らなければならなかったと考えられる 629。  
	  















                                                      
627 ソン・ヒョクサン教授への筆者のインタビューによる。2014 年 3 月 18 日。  
628 2009 年現在、GNI 対比 ODA 実績は、DAC 加盟国の平均が 0.31％であり、韓国
は 0.1％である。前掲注 337。  
629 企画財政部と外交通商部の力関係が示される一話として、両機関の会議に出席
した官僚の役職を挙げられる。外交通商部の次官が主催する会議に、企画財政部は
局長を出席させた。前掲注 627。  























ド援助は 1970 年代から拡大されていた。1960 年代まではタイド援助が 100％で
あったが、1960 年代末の高度経済成長を経て貿易拡大という目的は希薄となり、







                                                      
631 ODA 大綱の閣議決定以前の援助理念については次を参照。和田十一「国際シス






















ず、DAC 加盟期にも統合に失敗した。しかし、日本は 2008 年の新 JICA 発足に




の海外経済協力業務の業務を、いかに JICA に統合させたかである。新 JICA 発
足の背景には、OECD 実施体制に関する DAC の勧告や専門家・市民社会からの
政策提言もあったが、小泉内閣下の政府系金融機関再編の延長で行われた面も










	 興味深いのは、韓国が DAC 加盟期に日本の開発援助政策の選択的な受容を
進める中で両国の開発援助体制に隔たりが生じたにもかかわらず、両国間での
開発援助をめぐる実務レベルの交流は一層活発となったことである。例えば、






















                                                      
634 草野厚『解体：国際協力銀行の政治学』、2006 年。  



















の先に「真の先進国クラブとしての DAC 加盟」があったわけである 640。つま
り、韓国の DAC 加盟において李明博が設定した「先進一流国」という概念は、
盧武鉉政権の DAC 加盟の方針を継続させる要因になったと考えられる。  
こうして李明博政権に引き継がれた DAC 加盟はどのように進められたのだろ
うか。まず、DAC 加盟条件を概観すると、政策（開発援助実施における組織、




                                                      
636 『朝鮮日報』「人権改善に努力、今年は韓国訪問」2008 年 1 月 1 日、A2 面。  
637 前掲注 614、616、617。  
638 前掲注 540。  
639 同上。  
640 韓国の DAC 加盟を報道するメディアは DAC 加盟によって、国際社会における
品格が向上されたと解釈した。例えば、『東亜日報』「100 年を振り替えて、100 年
を共に夢見よう」2010 年 1 月 1 日、A35 面。『文化日報』「大韓民国の希望、2010
年」2010 年 1 月 1 日、39 面。『国民日報』「国力増進及び国の品格の向上の前提」
2010 年 1 月 1 日、35 面。『韓国日報』「力を養い品格を高めよう」2010 年 1 月 1 日、











実施体制を存続させる根拠となり、DAC 議長の指摘や NGO の政策提言を十分
に反映できなかった限界もある 641。  
  
                                                      



































































































































































































































金協力を実施機関である「EDCF と KOICA が設立」された。要するにこの時期
の韓国の国家像というのは、北朝鮮との体制競争において優位を占めることで
あり、外交地平の拡大のために開発援助が用いられたといえる。言い換えれば、










の一つである DAC 加盟にまでは至らなかったものの、開発援助実績の 2.2 倍の
拡大、重点協力国の選定、海外事務所の拡大、案件実施能力の向上がなされた。
強調すべきは、金泳三政権からは国家像に国際社会の普遍的な価値に貢献する






















た構想に従って DAC 加盟に向けた制度改革が本格的に開始され、DAC 加盟ロ
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金恩美先生、慶熙大学公共大学院 Han JaeKwang 先生には感謝を申し上げたい。  
	 来日以降、長い留学生活を継続できたのは、様々な財政的支援をいただいた
おかげである。独立行政法人日本学生支援機構、小林国際奨学財団、ヒロセ国
際奨学財団、在日大韓基督教会東京教会、森泰吉郎記念研究振興基金からの奨
学金および研究助成金の支援に感謝を申し上げたい。  
	 草野先生の国際開発協力プロジェクトをはじめ大学院で多くの同僚に囲まれ
て、刺激に満ちた時間を持ち得たのことは、このえない幸運であった。本多倫
彬さん、小牧奈津子さん、David Goginashvili さん、石田智範さん、小林周さん
は博士論文のドラフトを丁寧に読んでくれ多くの改善点を示してくれた。読み
やすい日本語の文書になったのも彼らのおかげである。他にも、裵潤さん、林
イランさん、鄭夏定さん、李錫敏さん、金度潤さんなどの韓国人留学性との交
流は大きな励ましになった。  
	 家族のお祈りと応援なしには、長年に渡る留学を成し遂げることができなか
っただろう。博士論文が実を結ぶまで待ち続けた母と二人の姉、そして妻と息
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子には感謝してもしきれない。最後に、息を止めるまで北朝鮮を含む途上国支
援に取り組み、天に向った父に感謝の言葉とともに本論文を捧げたい。  
